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Masitoh, (2021) : Students’ Perception of Speakers’ Accent on   Listening 
Comprehension at the Department of English Education of 
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 
This research aims to explore the students‟ perception of speakers‟ accent on 
listening comprehension. The researcher used qualitative research with case study 
design to explore the students‟ perception of speakers‟ accents on their listening 
comprehension. The participants in this research were the fourth-semester 
students at the Department of English Education who had taken the Interpretive 
Listening and Critical Listening class. Purposive sampling was used in this 
research. The technique in collecting the data is the interview. The data were 
analyzed by using three phases, those are data reduction, data display, and 
conclusion drawing or verification (Miles & Huberman, 1994). The results 
showed that the students have a positive and negative perceptions about speakers' 
accents on their listening comprehension. It also discovered that speakers‟ accents 
make students easy and difficult to understand the information conveyed by the 
speakers. The ease depends on the accent the speakers used. If the accent is 
familiar, the students will easily understand it. Meanwhile, if the speakers‟ accent 
are unfamiliar to the students, the students will have difficulty to understand it.  
 

















Masitoh, (2021) : Persepsi Mahasiswa Terhadap Aksen  Pembicara dalam 
Pemahaman Mendengarkan di Pendidikan Bahasa Inggris 
UIN Suska Riau.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi mahasiswa 
terhadap aksen pembicara dalam pemahaman mendengarkan. Peneliti 
menggunakan penelitian kualitatif dengan design studi kasus untuk mengetahui 
persepsi mahasiswa terhadap aksen dari pembicara dalam pemahaman 
mendengarkan. Peserta dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Inggris semester 4 yang telah mengikuti kelas Interpretive Listening dan Critical 
Listening. Sampling bertujuan digunakan dalam penelitian ini. Teknik dalam 
mengumpulkan data di penelitian ini adalah wawancara. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
menggambakan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang positif dan 
negatif tentang aksen dari pembicara dalam pemahaman mendengarkan mereka. 
Aksen dari pembicara memudahkan dan menyulitkan mahasiswa untuk 
memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara. Hal itu tergantung pada 
aksen yang digunakan oleh pembicara. Jika aksen pembicara  familiar, maka 
mahasiswa akan lebih mudah memahaminya. Sebaliknya, jika aksen yang 
digunakan pembicara tidak familiar, maka mahasiswa akan memiliki kesulitan 
untuk memahaminya.  
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A. Background of the Problem 
Listening plays a crucial part in English learning. It is one of the 
receptive skills as well as function as a basic skill in English. Fauzana (2012) 
stated that listening comprehension is the basis for speaking, writing and 
reading skills. The listener should pay attention to what they listen to and try 
to get the information from it. Furthermore, Servik (2012) in Fauzana (2012)  
indicated that people who are studying a second or foreign language will listen 
to that first language, speak and study how to read and write. Listening is also 
a large part of communication in daily life. In addition, listening is not only 
the first language arts skill developed, it is also the skill most frequently used 
in both of classroom and daily life (Moinzadeh et al., 2012). In classroom, 
students learn the language and automatically listen to the words several times 
before utter them. It can help the students to improve their vocabulary and 
grammar knowledge (Moinzadeh et al., 2012). In daily life,  listening is used 
as a way to obtain the aim or intention of the respondent. It will make 
communication occur. Thus, listening is a receptive skill that is needed in 
English as a basic skill of another skill.  
         In real learning application, students face several problems in 





Gilakjani and Sabouri (2016) mentioned that the speakers‟ accent is one of the 
most important factors that influence listening comprehension. The big 
problem with listening comprehension may come from foreign accents both 
native speakers and non-native speakers. Listeners find it difficult to get ideas 
and understand the meaning of the speakers‟ speech. It can be concluded that 
the speaker accent plays an important role in listening comprehension as 
supported by Buck (2001).  
 When listening to speakers who use different accents, a perception 
will appear. This perception is the reaction the listener gets after listening to 
the speakers‟ accent.  This is supported by Walgito (2010) who explained that 
perception is a process of organizing and interpreting stimulus received by 
individuals to become something meaningful. In other words, perception is the 
organization, identification, and interpretation of sensory information in order 
to represent and understand the environment.  For instance, when the speaker 
speaks by using British accents, the listener must be able to digest the 
information the speaker says as quickly as possible, later, listeners themselves 
can have different perceptions about the accent of the speaker. 
 Based on the explanation mentioned previously, listeners have 
perceptions about English listening comprehension in learning a foreign 
language, including students.  In learning English, students must understand 
the different accents to be able to capture the intention or purpose of the 





the speaker, students will be easier to understand the meaning of the speaker‟s 
utterance. 
 In addition, the researcher explored previous studies that discussed the 
accents of the speakers in listening comprehension.  The researcher found that 
most studies focus on non-native accents, such as Japan, the Netherlands, and 
Turkey (e.g. Usmany, 2018). In addition, most studies use experimental 
designs as research designs (e.g. Karim & Maryam, 2014; Sugimoto & 
Uchida, 2016; Usmany, 2018).  Furthermore, most studies use questionnaires 
as data collection techniques (e.g. Karim & Maryam, 2014; Usmany, 2018; 
Gilakjani & Sabouri, 2016).  In addition, there are conflicting results from 
several studies.  Several studies have found that there is no effect of speakers‟ 
accent on English listening comprehension (Chaipuapea, 2019). 
  Based on some of the previous studies mentioned above, it can be 
assumed that most of the previous studies focused on the effects of accents 
(native and non-native) on English listening comprehension, while the 
researcher wants to explore students' perceptions of speakers‟ accents on 
listening comprehension.  From the studies found by the researcher, there are 
only two studies that focus on students' perceptions of the background of the 
accent (e.g. Karim & Maryam, 2014; Usmany, 2018).  Therefore, regarding 
the lack of studies, the researcher wants to study and focuses on students' 





In addition, practical problems that are related to accent and listening 
comprehension are also found at the State Islamic University of Sultan Syarif  
Kasim Riau, specifically at the Department of English Education. This 
University is one of the formal higher education institutions in Pekanbaru, 
Riau. Department of English Education is one of the departments in this 
university. The students will learn listening courses in three semesters, they 
are intensive course in semester 1, interpretive listening in semester 2, and 
critical listening in semester 3 (Panduan dan Informasi Akademik UIN Suska 
Riau, 2017, p. 84). The time allocation for each listening course is 2 credits for 
each semester.  
Besides, the curriculum at the Department of English Education is 
designed to create graduates who will later become English language 
educators, researchers, developers of teaching materials, and become 
translators or interpreters.  One of the profiles expected of this department is 
to produce professional interpreters.  To achieve the target of being an 
interpreter, skills are needed; one of the skills is listening.  Hence, one of the 
factors that influence to becoming a competent listener is to understand the 
accents of the speakers. Some of students assumed that listening is a difficult 
skill and course which students learned. This statement is supported by some 
of the students who stated that they got lower scores on the listening course if 
it is compared with other courses. 
Based on the preliminary research done through observation at the 





Kasim Riau, the researcher interviewed some of the students there. The 
researcher found that some of the students were unable to get the information 
from the speakers. The researcher asked their opinion about audio which they 
listened to (daily communication) previously and most of the students said 
they do not understand what the speakers said which means that some of the 
students feel difficult to get the idea or information from the unfamiliar 
accents of the speakers.   
Based on the situation at the Department of English Education of State 
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, the researcher found the 
following phenomena : 
1. They found it difficult to get the idea from the speakers‟ utterances;  
2. They were not able to understand the meaning of the speakers‟ utterances; 
3. They could not distinguish the accent of the speakers. 
 
Based on the phenomena mentioned, the researcher is interested in 
conducting research entitled:  "Students’ Perception of Speakers’  
Accent on Listening Comprehension at Department of English 









B. The Problem 
1. Identification of the Problem 
The problems in this research were identified as follows: 
a. What were the factors making some of the students unable to get the 
idea of speakers? 
b. What were the factors that make some of the students difficult to 
understand the accent of the speakers?  
c. Why did some of the students find it difficult to distinguish between 
British and American accents? 
d. Why did some of the students find it difficult to listen to the different 
speakers‟ accent while learning English?  
e. How was the students‟ perception of speakers‟ accents on listening 
comprehension? 
2. Limitation of the Problem 
By considering the identification of the problem and to make this 
research focused, the researcher needed to have some limitations like: (a) 
speakers‟ accent which only refers to American speakers‟ accents, (b) 
students‟ perception. The perception here is limited to only constructive 
perception. According to Gregory (1990) as cited in Demuth (213), 
constructive perception assumes that the process of perception is a highly 
active process of extracting sensory stimuli, their evaluation, interpretation 





comprehension. Listening here only focuses on students‟ listening 
comprehension that they have acquired previously while learning English. 
3. Formulation of the Problems 
The problems were formulated into “How is the students‟ 
perception of speakers‟ accent on   listening comprehension?” 
C. The Objective and Significance of the Research. 
1. Objective of the Research 
The objective of this research is “to explore the students' 
perception of speakers‟ accent on listening comprehension”.  
2. Significance of the Research 
a) Students and other scholars 
The finding of this research will give information about speaker‟s 
accent on listening comprehension to students or other scholars having 
an interest in listening, perceptions, and speakers‟ accents as well. 
b) Listening Comprehension Lecturers 
The finding of this research will provide information for English 
lecturers to have listening comprehension teaching reflection in order to 
adjust and pick suitable methods, strategies, or techniques to better 








D. The Reason for Choosing the Title 
The researcher has several reasons for choosing the title of this research. 
Those were as follows: 
1. The title of this research is suitable to the researcher‟s status as a student at 
the Department of English Education. 
2. The location of the research facilitates the researcher in conducting the 
research. 
3. The researcher is interested in the research variables chosen.  
 
E. Definition of  the Terms 
To avoid misunderstanding and misinterpretation about the title and 
the content of this research, the researcher defines the terms that are used in 
this research as follows :  
1. Perception 
Perception is a process of receiving stimuli from outdide and then 
interpret the stimuli to be something meaningful. The stimuli in here is 
speakers‟ accent. According to Walgito (2010) perception defined as a 
process of organizing and interpreting stimuli received by individuals to 
become something meaningful.   
2. Accent 
The  accent is defined as the way the person speaking and it shows 
their identity and also their language background. According to Ikeno & 





indicates speakers‟ language background. Accent refers to linguistic 
variation of language. 
3. Listening Comprehension 
Listening comprehension is a skill of person in understanding the 
information that has been heard and can replicate the information. According 
to Hamouda (2013) listening comprehension is defined as the ability to 
comprehend what the listener has heard and listeners can repeat the text 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Framework 
1. Perception 
a. The Definiton of Perception 
Perception is the way of person in viewing and understanding 
something or a situation in the environment. According to Walgito (2010) 
perception is a process of organizing and interpreting stimuli received by 
individuals to become something meaningful. The perception involves 
both internal and external sensory stimuli. Even though individuals receive 
the same stimulus, individuals can have different perceptions. Davidoff 
(1981) in Walgito pointed that individual perception can be different from 
other individuals because feelings, thinking abilities, and individual 
experiences are different. In other words, perception is individual.  
Other researchers have also defined perception. Sarwono (2018) 
said that perception is the process of receiving stimuli from the 
environment which catches by the sensory organs that will send these 
stimuli to the brain. The process occurs in the brain until stimuli becomes 
a message or a meaning.  Furthermore, Gibson (1989) as cited in Akbar 





to interpret and understand the world around the object. He also explained 
that perception is a process of giving meaning to the environment by 
individuals. Therefore, each individual gives meaning to the stimulus 
differently even if the object is the same. The way an individual perceives 
a situation is often more important than the situation itself. Perception is 
an assumption based on experience or knowledge that sometimes differs 
from one person with other people or sometimes different with the real 
conditions. In addition, Robbins (2012) defined perception as a process by 
which individuals organize and interpret their sensory impressions to give 
meaning to their environment. However, what we perceive can be 
substantially different from objective reality. Based on the definition about 
perception mentioned, the researcher concludes that perception is a 
process which individual organize and interpret their sensory stimulus, 
both internal and external sensory stimulus to give meaning to their 
environment. 
b. Process of Perception  
Perception does not just happen but through a certain process. 
Starting with receiving stimuli from outside or objects through the senses 
then proceed to the nervous system called sensations. After that, it will end 
with identifying, analyzing, and interpreting the messages obtained from 
the receptors. According to Walgito (2010) there are several complex 






1. Physical Process  
This process is also called sensation. It is the process of receiving 
external stimuli that are captured by the receptors. 
2. Physiological Process  
After the receptors receive stimuli from outside, the sensory organs will 
send these stimuli to the brain. 
3. Psychological Process  
This process is a process that occurs in the brain where stimuli are 
transformed and interpreted into a message. 
 
c. Factors that Influence Perception 
Several factors influence perception (Walgito, 2010) as follows :  
1. Perceived Object 
The object gives rise to a stimulus that hits the sense organs or 
receptors. The stimulus can come from outside the perceiving 
individual, but it can also come from inside the individual.  
2. Sense organs, nerves, and nervous system centers 
The sense IS a tool for receiving stimulus. In addition, there are sensory 
nerves that will forward the received stimulus to the nervous system, so 
that an individual‟s perception will be formed later.  
3. Attention 
Attenton is the concentration of all individual activities aimed at 
objects. Attention is needed as the first step as preparation for holding 
perceptions.  
Based on the explanation above, it can be seen that the factors that 
influence the individual‟s perception is not only come from the inside of 
the individual, such as sense of organs, nervous system centers, and 
individual‟s attention but also come from the outside or individual‟s 





In this research, the object is the speakers‟ accent which only British and 
American accent. 
d. The Indicators‟ of Perception 
Walgito (2010) defined the indicators of perception into three 
types, namely : 
1. Receiving of stimulus or objects from outside of the individual 
These stimuli or objects are received by the sense of organs. From the 
results of receiving these sensory organs, you will get a picture, 
response, or impression in the brain.  
2. Understanding 
In the next step, the impressions are organized, classified, compared, 
interpreted, to get the understanding.  
3. Evaluation 
After understanding is formed, an evaluation of the individual takes 
place. Individual judgments vary even though the object is same, 
therefore perception is individual. 
 
e. Theories of Perception 
According to Demuth (2013) there are two main theories of 
perception, they are : 
1. Constructive Perception Theory 
This theory assumes that during perception we build and relate 





other words, perception is a combination of information received from 
the sensory system and knowledge is gained from experience. In 
constructive perception theory, there is unconscious interference. 
Unconcious interference is a process of integrating information from 
various sources to compose a spontaneous interpretation. Thus, 
constructive perception theory combines the use of sensory tools used 
to provide sensory input and also the use of knowledge in perceiving 
something.  
One of the most popular experts in constructive perception 
theory is Gregory (1990). He as cited in Demuth (2013) explained that 
constructive theories assume that the process of perception is a highly 
active process of extracting sensory stimuli, their evaluation, 
interpretation, and backward organization of sensory stimulus. 
Perception is the end product of the interaction between stimulus and 
internal hypotheses, expectations and knowledge of the observer, 
while motivation and emotion play an important role in this process. 
Gregory (1990) as cited in Demuth (2013) also claimed that one of the 
most important keys in perception is based on our previous 
experience, not sensory data found on receptors because it is just some 
sort of energy sample. Moreover, perception is the end product of the 
interaction between stimulus and internal hypotheses, expectations, 
and knowledge of the observer, whereas motivation and emotions play 





that when evaluating stimuli we are often led by what we are mostly 
expecting.  
It is same with the students‟ perception of speakers‟ accents on 
listening comprehension at the Department of English Education at 
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. Their perception 
is made and influenced by the students‟ experiences in listening class. 
Students‟ perception emerged when listening to recorded 
communication where recorded contained different accents of the 
speakers, namely British and American accents. Students perceive 
what they hear by engaging their sensory senses with their knowledge 
and experience in learning and practicing their listening. 
2. Direct Perception Theory 
One of the most famous experts in supporting the direct 
perception theory is James Gibson (1950) as cited in Demuth (2013). 
He stated that the most important thing in perception is the stimulus 
received, whereas knowledge or cognitive is not important because the 
environment already contains enough information that can be used in 
interpretation. The stimulus already contains enough information to 
produce the right perception and does not require cognitive 
involvement. It means that the observer does not need to construct 
perceptions by relating them to knowledge or experience or drawing 
conclusions. The basis of Gibson‟s theory is the conviction that our 





regarded as some sort of structures or patterns of light in the 
environment.  
It may seem that in Gibson‟s view an observer is more or less 
a passive space into which the information coming from the 
environment is being imprinted. He also points out that sensory 
stimuli provide us with more information than we are usually aware of 
and therefore, we must learn to simply scan them. This process of 
learning, however, is not some sort of learning about how to use 
objects or any other type of learning or memory. We do not learn to 
interpret them by learning and experience, but rather they are just an 
immediate response to inner states or sensory data. 
f. Types of Perception 
According to Irwanto (2002) there are two types of perception 
as follows : 
1. Positive Perception 
Positive perception is an assessment or personal view of 
something that is by following per under positive expectations. In 
other words, positive perception is supported by individual 
satisfaction, knowledge and experience of the object being 
perceived. 
2. Negative Perception 
Negative perception is a view or assessment of something 





negative way. Negative perceptions are supported by 
dissatisfaction, lack of individual knowledge, and experience of the 
object being perceived. In addition, the perception will always 
influence a person in taking an action. Positive and negative 
perceptions depend on how the individual describes the knowledge 
of the object being perceived. 
In this research, the researcher focuses on only constructive 
perception theory because the researcher will focus on exploring students‟ 
perceptions of the speakers‟ accents they listen to. Students will perceive 
themselves with the knowledge and experience they have. Students are 
also free to perceive speakers‟ accents in their listening comprehension, 
whether it positive or negative perception. In analyzing constructive 
perception which will be the focus of this research, the researcher will use 
the indicators of perception by Walgito (2010).  
2.  Accent 
a. The Nature of Accent 
Accent is a linguistic trait of speaker identity, which indicates 
speakers‟ language background. Accent refers to linguistic variation of 
language (Ikeno & Hansen, 2007).  Everybody has an accent in their 
speaking. It can show their speaking identity and also speakers‟ language 
background. It means that accent is the way the speaker speaks. According 





speaking. According to Levis and Zhou (2018) accent is defined as a 
distinct ways a language is pronounced, whether by native or non-native 
speakers. Although some accents have higher social value, no accent is 
linguistically superior. Accents are not a characteristic only of native 
speakers of English but also characteristic of English users around the 
world. It means that English accents are varied. Another definition of 
accent is also defined by Nemati and Fumani (2016). They stated that 
accent is a combination of three main components: intonation (speech 
music), liaisons (word connection), and pronunciation (spoken sounds of 
vowels, consonants, and combinations). Furthermore, Munro and Derwing 
as cited in Ockey and French (2014) said that accent is how a speaker‟s 
spoken language sounds to others and the way in which a speaker‟s sounds 
affect the listeners and the speakers, compared to those who are identified 
as users of the local speech variety. In other words, English speakers‟ 
accent about to with concerning the local variety, that is, “how their 
speech differs from that local variety of English and the impact of that 
difference on speakers and listeners. Based on the explanations above, the 
researcher concludes that accent is how the speakers speak or how the 
speakers pronounce the words that show their identity which contains 
pronunciation, intonation, and liaisons. 
Ikeno & Hansen  (2007) stated that English accent refers to both 
English speech produced by native speakers whose first language is 





is not English (non-native accent). Native speaker is defined as anyone 
who was born in an English-speaking country (where English is spoken as 
a first language) such as England, Canada, or the US, has learned English 
as his/her native language, and has spoken English as his/her native 
language since childhood. On the other hand, a non-native speaker is 
defined as an individual who was not born in an English-speaking country 
and has not learned English as his/her native language. Therefore, non-
native include those who speak English as a second or foreign language 
(Sa‟d, 2018). Apart from being a characteristic of native speakers of 
English, accents are also a characteristic or identity of English speakers 
around the world. Literally, English accents are varied. Therefore, 
linguists use the accent as a term that refers to the distinctive 
pronunciation of people who belong to the same geographical region or 
social class; speakers' accents may also reflect their age, sex, level of 
education, etc. 
b. British and American Accents 
In this research, the researcher limits the accent into two kinds of 
speakers‟ accents, which are British and American accents. According to 
Fares (2019) there are two differences between British and American 
accents. The first, differences in lexicon/vocabulary. Lexicon or 
vocabulary is a central linguistic area where there are noticeable 
differences between British and American accents. There are three main 





accents. The areas are food, clothing, and transportation. In terms of food, 
American accents use cookies French fries, and potato chips. On the 
otherhand, British accents use biscuits, chips, and crisps. In terms of 
clothing, American accents use underpants, smocks and vests. On the 
other hand, British accents use pants, overall, and waistcoats. Next, in 
terms of transportation, American accents use the main street, trailer, and 
turnpike. On the other hand, British accents use high street, caravan, and 
motorway. The second, differences in Spelling. There are many 
differences in the spelling of both British English and American English. 
British accent has colour and centre, where American accent has color and 
center. Catalogue is spelt catalog, without –ue in the end in the American 
accent. 
According to Trudgill and Hannah (1994), as cited in Alftberg 
(2009) the major differences between British and American accent are the 
vocabulary and pronunciation. They delivered that the differences are due 
to several factors: new objects and experiences in North America needed 
new names and therefore the creation of new words was necessary. For 
example in the term of sports, baseball terms as a home run in American 
accent and cricket terms as pitch in British accent. In the terms of the 
institution of education,  high school in American accent and public school 
in British.  In pronunciation, there are differences between British and 
American accents. The BATH vowel, which is pronounced /α:/ in British 





known difference”. Another noticeable difference is T-voicing, the t-sound 
that tends to be pronounced like /d/ in American, for example the word 
better is pronounced as „bedder‟. The pronunciation (or not) of postvocalic 
/r/, that is the /r/ sound after a vowel in words as car, store and father is 
another clear difference between British and American pronunciation. 
Speakers of British often drop the /r/, whereas speakers of American 
pronounce it. Many words also differ in stress, such as magazine, address, 
and cigarette, where speakers of British put the stress on the last syllable 
and speakers of American put it on the first. 
 
c. The Components of Accents 
There are three components of accent (Nemati and Fumani, 2016) : 
1. Pronunciation 
According to Harmer (2001), as cited in Mulatsih (2015), 
Pronunciation refers to the ability to use the correct stress, rhythm, and 
intonation of a word in a spoken language. Besides that, pronunciation 
is the act or result of producing the sounds of speech, such as 
articulation stress and intonation, often concerning some standard of 
correctness or acceptability. A word can be spoken in different ways 
by various individuals or groups, depending on many factors, such as 
the area in which they grew up, the area in which they now live. The 
areas of pronunciation which we need to draw our students‟ attention 





phrase/sentence, stress, and intonation. But students will also need help 
with connected speech for fluency and the correspondence between 
sounds and spelling and if there is no creativity from the teacher, it will 
be hard for students who especially a foreign language students to 
pronounce the word correctly.  
Furthermore, the pronunciation definition taken from Oxford 
Dictionary states pronunciation is how a language or a particular word 
or sound is spoken. If one is said to have "correct pronunciation", then 
it refers to both within a specific dialect.” A word can be spoken in 
different ways by various individuals or groups, depending on many 
factors, such as the area in which they grew up, the area in which they 
now live, if they have a speech or voice disorder, their ethnic group, 
their social class, or their education. 
2. Intonation 
According to Chun (2002) as cited in Nursyamsu and Lukluk 
(2013) the term of intonation refers to the mean for conveying 
information in speech that is independent of the words and their 
sounds. Intonation is also often referred to in everyday language as 
speech melody or sentence melody, terms that focus on pitch 
variations and modulation Intonation is thus quite independent of 
stress, with which it is sometimes confused by beginners. Fluctuations 





Generally speaking, the following intonations are 
distinguished: 
a) Rising Intonation means the pitch of the voice rises over time  
b) Falling Intonation means that the pitch falls with time  
c) Dipping Intonation falls and then rises  
d) Peaking Intonation rises and then falls  
3. Liaisons 
Liaisons refer to the linking and blending of words used within 
a sentence including the stops and pauses during speech delivery. This 
includes the linking and blending of words together in a connected 
speech as well as the proper use of pause and pausing during speaking 
or speech delivery (Nemati & Fumani, 2016). 
In addition, accent is one of the problems in listening 
comprehension. This is supported by Goh (1999) as cited in Gilakjani and 
Sabouri (2016) that mentioned speakers‟ accents as one of the most 
significant factors that affect listening comprehension. Thus, 
understanding accents and their components are very useful in being able 
to listen and understand foreign-language speakers. It is same with 
students at the Department of English Education of State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau who have one of graduate profiles 
to produce professional interpreters. To become a professional interpreter, 
students must master listening comprehension, one of which is 






3. Listening Comprehension 
There are different definitions of the term “listening 
comprehension” that have been defined by many researchers. According to 
Nadig (2013) as cited in Gilakjani & Sabouri (2016) listening 
comprehension means the different processes of comprehending the 
spoken language. These include knowing speech sounds, comprehending 
the meaning of individual words, and understanding the syntax of 
sentences. Hamouda (2013) expressed that listening comprehension is the 
ability to comprehend what the listener has heard and listeners can repeat 
the text although the fact that the listener may repeat the sounds without 
real comprehension. Rost (2002) as cited in Hamouda (2013) regarded a 
complex, interactive process in which listeners are involved in a dynamic 
construction of meaning.  According to Brown and Yule (1983) as cited in 
Gilakjani and Sabouri (2016) stated that listening comprehension refers to 
a person understands what he/she has heard. If he/she learns the text 
through hearing it, he/she will understand it. In listening comprehension 
process, listeners use knowledge to understand the meaning. The 
knowledge includes the knowledge of language about what is said, about 
the situation in which speech occurs, and background knowledge of the 
language.  Based on the definitions of listening comprehension mentioned 
above, the researcher concludes that listening comprehension is the ability 





comprehension is also the active process by which students fit with what 
they hear and what they already know. 
According to Bingol et all. (2014),  there are several difficulties 
that students face in their listening comprehension. The difficulties are 
quality of recorded materials, cultural differences, accent, unfamiliar 
vocabulary, length, and speed of listening. The first is the quality of 
recorded materials. The quality of the sound system can influence the 
students‟ listening comprehension. Because in some classes, the teachers 
use some recorded materials that do not have high quality. To get a better 
understanding of listening, the teacher should provide the sound system 
that has high quality. The second is cultural differences. Students should 
be familiar with the cultural knowledge of the language that has a 
significant effect on students‟ listening comprehension. The third is 
accent. One of the serious problems in students‟ listening comprehension 
is the familiarity of the speakers‟ accents both native and non-native 
speakers‟ accents. The unfamiliar accent can give a negative impact on the 
students‟ listening comprehension. It will reduce the students‟ 
understanding. The fourth is unfamiliar vocabulary. If the speakers use 
familiar vocabulary to the students, they will understand it easily. On the 
other hand, if the speakers speak with unfamiliar vocabulary, they will 
have difficulty in their understanding. The fifth is length and speed of 





and keep all information in their minds. Furthermore, if the speakers speak 
too fast, students may have serious problems understanding the words.  
 
B. Relevant Research 
Syafi‟i (2019) stated that as a researcher we have to observe other 
studies that are conducted by other researchers that are relevant to our research 
as a purpose to avoid plagiarism. Some studies have been conducted 
concerning this research : 
Firstly, research by Chaipuapea (2019) conducted research entitled 
“The Effect of Accent on English Listening Comprehension”. The researcher 
focused on experimental design which used two variables. This research aims 
to investigate whether the use of nonnative accents would affect L2 listeners‟ 
comprehension when the speaker did not share their native language. This 
research was conducted in USA and the respondents were 51 L2 listeners 
including 17 ESL Arabic from an intensive English program at an American 
University and 34 EFL Thai listeners from a Thai University. Therefore, the 
technique of collecting the data by using questionnaires and listening tests. In 
addition, the findings of the research were that there was no significant effect 
of the speakers, the listeners, or the interaction effect between the speakers 
and the listeners. 
Secondly, research by Moinzadeh et al.  (2012) conducted research 
entitled “The Effect of Non-native Accent on Iranian EFL Learners‟ Listening 





focused on experimental design which used two variables. The purpose of this 
research is to investigate the effect of a non-native accent on Iranian EFL 
learners‟ listening comprehension. This research was conducted in Iran and 
the participants were 44 Iranian EFL learners who were homogenized by OPT 
(Oxford Placement Test), and then assigned to two experimental groups 
consisting of 22 students.  Moreover, the technique of collecting the data was 
a listening test. In addition, the findings of the research were a non-native 
accent (the accent of the mother tongue of the learners) be beneficial to 
learners and facilitate their comprehension. 
Thirdly, research by Buyukahiska and Uyar (2019) entitled The Effect 
of Different Accents on Listening Comprehension in EFL Classes. This 
research aims to investigate a sample of secondary school students to evaluate 
and compare their listening skills in comprehending different accents of 
English. This research was conducted with the participation of a total of 22, 
7th-grade students. The findings of the research were no- native accents were 
more difficult to comprehend and also seemed to distract ESL test-takers in 
the same native language. 
Fourthly, research by Widagsa (2014) entitled American Accent 
Training to Develop Toefl Listening Comprehension Skill of First-Year 
Students at  PGRI University of Yogyakarta. The rsearch aims to develop 
students‟ ability in encountering TOEFL Listening Comprehension. It was 
conducted by finding the correlation between pronunciation and listening. 





were 28 first-year students of the English Department of PGRI University of 
Yogyakarta. Furthermore, the technique of collecting the data by Listening 
pre-test and post-test. In addition, the findings of the research were that the 
number of correct has significantly boosted. It proves that there was a positive 
effect between listening and pronunciation.   
Based on some research previously, there are similarities and 
differences with the research of the researcher. The similarity is the variables 
of the research, they are the accent of the speakers and listening 
comprehension. Whereas, the previous researchers are focused on the effect of 
accent on listening comprehension and the researcher wants to conduct 
research that is focused on students‟ perception rather than the effect of the 
accent itself. Furthermore, the previous researchers used listening tests and 
questionnaires as the technique of data collection, while the researcher will 
use interviews. In addition, the researcher will focus on native speakers, while 
previous research focused on non-native speakers or foreign accents. So far it 
has been not studied. 
C. Conceptual Framework 
The conceptual framework means a guide list for writing the literature 
and it helps the researcher to concept the literature systematically. In this 
research, the theoretical frameworks are to generate understanding of the 
students‟ perception toward speakers‟ accents on listening comprehension and 
the conceptual frameworks are needed as the foundation to address the method 































(Hamouda , 2013 ) 
Accent 





The Components of Accent  
(Nemati & Fumani, 2016) 
The Indicators of 
Perception (Walgito, 
2010) 











2. Direct peception 
(Gibson, 1950) 
Factors that Influence 
Perception (Walgito, 2010) 
1. The object Perceived 
2. Sense organs, nerves, 








METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
This research is qualitative research. Creswell (2012) stated that 
qualitative research is analyzing the data for description and theme using text 
analysis and interpreting the larger meaning of the results. According to 
Sugiono (2011) qualitative research is descriptive. It means that collected the 
data was in the form of words rather than the number. In this research, the 
researcher used a case study design. The case study design is a process of 
collecting data and information depth, intensive, holistic, and systematic detail 
about people, social events, settings, or groups, using various methods and 
techniques as well as many sources of information to understand effectively 
how people, events, natural settings operate or function in their context 
(Yusuf, 2019). Furthermore, Miles & Huberman (1994) defined a case study 
as an investigation of a phenomenon that occurs within a specific context. 
Case study design was chosen by the researcher because this research aims to 
provide a detail insight of students‟ perception of speakers‟ accents on 
listening comprehension at the Department of English Education. Based on 
the explanation above, the researcher conclude a case study design as a 
research design to investigate and explore the detailed information of certain 





B. Time and Location of the Research 
      This research was conducted at the Department of English Education 
of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. It is located at Jln. 
HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, 
Kampar, Riau. This research was carried out from March to April 2021.  
 
C. Subject and Object of the Research 
1. Subject of the research 
The subject of the research is the students of the fourth semester at the 
Department of English Education of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
2. The Object of the Research 
The object of the research is the students‟ perception of speakers‟ accent 
on listening comprehension. 
 
D. Participants of the Research 
The participants of this research are the students of the fourth semester 
at the Department of English education of State Islamic University of Sultan 

































Table 3.1 The students of the fourth semester at the Department of English education of State 
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
 
 The technique of selecting the participants used purposive sampling. 
According to Sugiono (2011) purposive sampling is a data sampling technique 
with certain considerations. Raco (2010) added that purposive sampling is defined 
as a data source sampling technique by following per under the aims and 
objectives of the research. In purposive sampling, the researcher selected 
individuals and sites to understand the central phenomenon (Cresswel, 2012). In 
the previous table, the researcher has attached the number of thefourth semester 
students at the Department of English Education of State Islamic University of 
Sultan Syarif Kasim Riau. In this research, the participants are ten students who 
have learned Interpretive and Critical Listening classes. The researcher chosen 
this participants because, in this class, the students have learned, practiced and 
also had experiences on their listening comprehension, so they can give the 




















Sellina Rosa Zumarnis 
Dian Pajarwati 
Nur Zarit Sofia 
Laura Lady Diana 
Febria Rahmanika 
M. Genta Wicaksana 
Novica Rahmadani 












Table 3.2 The participants of the research  
 
E. Technique of Data Collection 
In collecting the data, the researcher used interview. According to 
Cresswel (2012) an interview means an activity of asking and answering with 
one or more participants, open-ended questions, dan the answer will be 
recorded. It was a process of collecting the data by asking some questions to 
each participant and record it. According to Sugiono (2011) there are three 
types of interviews, they are structured interview, semistructured interview, 
and unstructured interview. In this research, the researcher used 
semistructured interviews. The semistructured interview is a type of interview 
that is included in the in-depth interview category, which in practice is free 
when compared to structured interview to find problems more openly. In this 
research, the researcher interviewed the students through an online interview. 
The researcher used this type because during this pandemic, the researcher 
cannot conduct interview directly with the students. The researcher used the 
Zoom application to interview the students. The researcher asked some 





listening comprehension. During the interview section, the researcher recorded 
it in Zoom meeting with students‟ permission and the findings of the interview 
are transcribed by the researcher.  
 
F. The Technique of Data Analysis 
       In qualitative research, the researcher analyzed the data by using three 
phases, those are data reduction, data display, and conclusion drawing or 
verification (Miles & Huberman, 1994).  
1. Data Reduction 
Data reduction means the process of selecting, focusing, simplifying, 
abstracting, and transforming the data that appear in written up 
transcription. Thus the data that has been reduced provide the information 
or the findings of the research that the researcher needed. By the data 
reduction, the researcher made data more specific to easy in drawsome of 
data based on the data collection. 
2. Data Display 
Displaying the data is defined to present the data. In presenting the data, 
the researcher wrote a naration about the finding of the research that has 
been reduced. By displaying the data it would be easier for the researcher 








3. Conclusion Drawing or Verification 
Conclusion drawing or verification means to explain the meaning of the 
data. After the researcher presenting the data in form of narration, the 
researcher concluded the findings of the research. The conclusion is the 


















 Figure 3.1 Ilustration of Data Reduction, Data Display, and Conclusion  














Choose the important ones, create 
categories (uppercase, lowercase, 





 Based on the ilustration previously, it can bee seen that there are three 
steps that are researcher will do after collect the data. In collecting the data, the 
researcher obtain many information from the participants as we can see in the 
ilustration previously. The information contain various types of information on 
the research topic but is not organized. In analyzing the data, the researcher 
reduced the information or data obtained and adjusted it to the research topic. In 
the ilustration, we can see that the uppercase and lowercase letters and numbers 
have been separated. Based on the ilustration, the next step, the letters arranged 
alphabetically and the numberis already sequentially. It means that the researcher 
presented the data or information that has been adjustd earlier and groups it into 
certain categories. The last steps, the researcher selected the important data and 







CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
After answering the question in the research question which include 
“How is the students‟ perception of speakers‟ accent on listening 
comprehension?”, based on the finding and discussion in the previous chapter, 
the researcher would like to draw some conclusions as follows : 
1. The students have a positive and negative perceptions about speakers' 
accents on their listening comprehension. It also discovered that speakers‟ 
accents make it students easy and difficult to understand the information 
conveyed by the speakers. The ease depends on the accent the speakers 
used. If the accent is familiar, the students will easily understand it. 
Meanwhile, if the speakers‟ accents are unfamiliar to the students, the 
students will have difficulty in understanding them. Furthermore, students‟ 
attention is also needed in students‟ understanding. 
2. The American accent is the familiar accent, easier to understand, and 
easier to identify if the students compare with the British accent.   
B. Suggestion 
Based on the finding of the research, there are some suggestions are 
proposed by the researcher to the readers especially the students and the 





Firstly, the listening comprehension lecturer should provide a variety 
of speakers' accent in English audio that will be given for the students. 
Because in the finding of the research, there were students who said that 
lecturers often provide audio with the American's speakers and rarely share 
audio with speakers that use other accents so that their knowledge of other 
accents seems monotonous. 
Secondly, the researcher would like to suggest the students practice 
listening to speakers with various accents outside of listening class. Because 
based on the finding of the research, there were still many students who only 
learn and listen to one accent. This is to increase knowledge about speakers‟ 
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Appendic 1 Instrument of Interview 

























1. Antara aksen British dan 
American, aksen mana 
yang lebih mudah kamu 
tangkap atau pahami saat 
mendengarkannya? 
2. Aksen mana yang 
menurutmu  paling 
jelas? 




















1. Apakah kamu dapat 
menangkap  informasi 
dari speaker yang 
menggunakan aksen 
British dan American 
dalam recorded 
communication? 
2. Apakah aksen yang 
digunakan speaker 
mempermudah kamu 








































2. Sejauh ini, apakah 
dengan memahami 
aksen kamu merasa 
terbantu dalam listening 
comprehension mu? / 
apakah speakers‟ accent 
itu dibutuhkan dalam 
listening? 
3. Bagaimana pengaruh 









Appendic 2  TRANSCRIPTION OF INTERVIEW 
 
Name of Students : 1. Novi Rahayu 





R : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
N & S : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R  : Selamat siang semuanya 
N  & S : Selamat siang kak 
R  : Bagaimana kabarnya hari ini? 
N    : Iya baik, alhamdulillah terlalu baik 
S : Alhamdulillah... 
R : Terlalu baik yaa 
R : Oke, pertama-tama kakak mau mengucapkan terima kasih sama adek- 
adek sekalian karena telah bersedia menjadi participant dalam penelitian 
kakak. Makasih ya adek-adek.   
N & S : Iya kak, sama-sama 
R : Sebelum interview, kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu.  
Perkenalkan, nama kakak Masitoh. Kakak mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Inggris semester 8. Sebelum kita interview, kakak akan menjelaskan 
sedikit aturan dalam interviewnya. Pertama, nanti kita interviewnya 
menggunakan Bahasa Indonesia, supaya adek-adek nantinya lebih mudah 
mengekspresikan ataupun menjawab pertanyaan yang akan kakak 
tanyakan nanti. Kemudian yang kedua nanti ganti-gantian. Misalnya 





Novi duluan kemudian nanti Novi jawab, setelah itu giliran Selli sebagai 
participant kedua yang akan menjawab pertanyaan yang sama dengan 
Novi. Do you get my point? 
N & S : Yes kak, I get it. 
R : Sebelum kita mulai interviewnya, kakak ingin kalian memperkenalkan  
diri dengan menyebutkan nama lengkap dan juga kelasnya. Kita mulai 
dari Novi. Silahkan Novi. 
S  : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh  
R & S : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
N : Saya Novi Rahayu dari kelas 4B 
S : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh  
R & N : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
S  : Saya Sellina Rosa Zumarnis dari kelas 4B 
R : Terima kasih pada adek-adek yang telah memperkenalkan dirinya  
masing-masing. Oke langsung saja untuk mempersingkat waktu kita 
mulai interviewnya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, semester 
3 kemaren adek-adek udah belajar dan mengikuti kelas Critical Listening. 
Masih ingat kan? Dosennya siapa kemarin? 
N & S : Mam  Riri Fauzana kak 
R  : Seperti yang telah kita ketahui, adek sudah belajar dan mengikuti kelas  
critical listening pada semester 3 lalu. Jadi dalam kelas listening kemarin,  
tentunya kalian sudah sering mendengar audio bahasa Inggris, baik dia 
itu dialog, narasi atau film dan lain sebagainya. Dalam sebuah audio 
tersebut salah satu hal kunci adalah si speaker. Speaker ini biasanya 
menggunakan aksen. Dalam bahasa Inggris ada berbagai jenis aksen. 
Dalam hal ini, kita fokus untuk dua aksen saja, yaitu aksen British dan 
Amerika. Kalian pasti sudah tau aksen British dan Amerika kan? 
N & S  : Tahu kak 





   aksen mana yang menurut Novi  lebih jelas saat mendengarnya? 
N  : Kalau menurut saya Amerika aksen kak 
R  : Kenapa Novi berpikir begitu? 
N  : Aksen Amerika itu kan dari SD kita sudah sering mendengarnya kan,  
   lebih clear saja pronunciation nya daripada British 
R  : Oke.. Kalau menurut Selli, antara aksen British dan American, aksen  
   mana yang menurut Selli paling jelas saat kamu mendengarnya? 
S  : Kalau menurut saya aksen Amerika kak 
R  : Aksen Amerika juga, kenapa? 
S  : Karena itu lebih familiar dari British , dari kita....saya pertama kali  
   belajar Bahasa Inggris saya lebih tahu, pronunciationnya lebih jelas. 
R  : Kalau untuk aksen British, apakah Selli jarang mendengarkannya? 
S  : Jarang mendengarkannya kak. Di televisi pun, di media  
   jarang yang menggunakan aksen British. 
R  : Oke.. kembali lagi untuk Novi ya, aksen mana yang menurut Novi lebih  
   mudah ditangkap saat mendengarkannya? 
N  : Aksen Amerika. Karena kalau British kan seperti ada Prancis- 
prancisnya jadi agak susah kak. Kalau aksen Amerika kan lebih mudah 
juga, lebih clear.   
R  : Menurut Novi yang membuat British itu susah ditangkap apa? 
N  : Karena unfamiliar kayak kata Selli tadi. Lagian ada beberapa kata yang  
lebih sering kita dengar di aksen Amerika. Kalo di British itu beda lagi 
vocabularynya kak. Prefer ke American aksen kak. 
R : Karena lebih familiar dengan aksen American yaa..okee untuk Selli  
   bagaimana Selli? 





R : Kalau Selli alasannya apa? 
S : Dari vocabularynya, dari kata-katanya British sama American itu kan  
berbeda. Lebih sering digunakan, mau di pelajaran, di film, saya lebih 
mengenal  vocabulary dalam aksen Amerika.  
R  : Okee, Novi, aksen mana yang menurut Novi lebih mudah untuk  
   diidentifikasi saat mendengarnya? 
N  : Kalau untuk diidentifikasi sama kak, Amerika. Sebenarnya British  
   juga mudah diidentifikasi, tapi kalau untuk menangkapnya Amerika kak 
R  : Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa aksen yang dipakai speaker itu  
   Amerika? 
N  : Kalau dia Amerika, kalau dia letter t dia jadi kayak d, kalau di British  
itu misalnya untuk huruf R di tengah-tengah itu biasanya jarang di 
pronunce kan, kalau huruf r di tengah-tengah itu biasanya hilang kak, 
seperti silent kak 
R  : Seperti ada yang kurang jelas gitu ya? 
S : Ha iya kak 
R : Kalau untuk Selli? 
S : Sama kak, Amerika.  
R : Alasannya apa? 
S  : Yang paling jelas kan di hurup r kak diujung kata, kalau di Amerika  
kan jelas kak “car”, r nya tu jelas, sedangkan di British car nya tu “ca”, r 
nya tu tidak jelas kak 
R  : Apakah kamu mengidentifikasinya hanya lewat pronunciation saja? 
S  : Sejauh ini iya kak 
R : Kalau Novi, ada gak selain pronunciation yang bikin kamu lebih mudah  





N  : Kadang vocab nya kak 
R  : Contohnya apa? 
N  : Misalnya di aksen Amerika kan “truck”, kalo di British “lorry”. Ada  
beberapa kata yang kita familiarnya di Amerika kak jadi kita seperti “oh 
iya iya, tau ini Amerika”, seperti itu. 
R : Begitu yaa..kita lanjut, di kelas listening kan kalian mendengarkan  
berbagai audio, ada yang  berupa dialog, ada yang narasi, dan ada juga 
film. Dari situ apakah kamu dapat mengerti atau memahami informasi 
yang disampaikan speaker yang menggunakan aksen British atau 
Amerika? 
N : Iya paham kak, paham konteks pembicaraannya 
R : Paham ya, kalau Selli bagaimana? 
S : Bisa dipahami keduanya kak, baik aksen Amerika maupun British. Tapi  
   kalau yang lebih paham, lebih paham Amerika 
R : Apakah tidak ada kesulitan dalam memahami informasi yang  
   disampaikan speaker? 
N : Ada juga kak, kadang-kadang. Apalagi kalau listening kan kalau tidak  
   serius, tidak fokus sulit juga untuk mengidentifikasinya. 
R : Apakah itu tergantung dari konten yang disampaikan speaker juga? 
N : Iyaa benar kak 
S : Bisa jadi kak 
R : Bisa jadi? 
S  : Iya kalo misalnya materinya seperti sains kan bahasanya cukup berat  
kak jadi itu harus lebih fokus mendengarkannya. Karena kata-katanya itu 
belum terlalu familiar. 
R  : Jadi kalo narasi sederhana masih bisa memahaminya ya 





R : Berarti tergantung konten yang disampaikan si speaker? 
N  : Benar kak 
R : Oke, untuk Selli, apakah aksen yang digunakan speaker mempermudah  
   kamu dalam  memahami isi dari recorded communication? 
S  : Iya kak, tentunya. Karena kan dari aksen speaker, terus melalui telinga  
kita, mengenali kata-kata tersebut, dari situlah kita bisa memfilter kata-
kata apa yang diucapkan oleh speaker dan menangkap maksud dari yang 
apa ia sampaikan. 
R : Kalau Novi bagaimana? Apakah aksen speaker mempermudah kamu  
dalam memahami informasi  dari recorded communication yang kamu  
dengarkan? 
N : Iya kak, tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan aksen kak, yang  
   penting speakernya itu clear pronuncitaionnya, itu saja. 
R : Yang penting dia terdengar jelas ya.. 
N : Iya kak 
  R : Kemudian apakah ada perbedaan tingkat pemahaman saat kamu  
   mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British dan American? 
  N : Ada kak. British lebih susah. Karena tadi unfamiliar tadi. Seperti 
kita mengerjakan IELTS itu kan British kak. Seperti banyak aksennya 
dari British. Itu lebih susah daripada kita coba listeningnya di TOEFL 
kak. 
R : Kalau untuk aksen Amerika? 
N : Kalau untuk Amerika, selagi masih fokus kan kata-katanya lebih banyak  
yang familiar jadi lebih mudah untuk paham ketika mendengarkan yang 
Amerika tadi kak.  
R : Kalau Selli, ada tidak perbedaan tingkat pemahaman saat kamu  





S  : Ada kak. Tentunya lebih mengerti aksen Amerika daripada British. 
R  : Alasannya apa? 
S  : Karena aksen nya mungkin lebih familiar daripada British, seperti yang  
   saya katakan sebelumnya tadi kak. 
R : Okee, untuk Novi, bagaimana pengaruh aksen dari speaker itu sendiri  
   terhadap listening comprehensionmu? 
N : Pengaruhnya positif kak. Aksen itu bukan hanya membantu sekali di  
    listening, sebenarnya berpengaruh juga ke pronunciation kita. 
R : Kenapa aksen ini membantu kamu dalam listening comprehension? 
N : Iya kak. Karena kalau kita misalnya suka pada aksen nya, ketika  
dengarinnya itu seperti bisa menikmati selama listening. Jadi bukan 
hanya listening kita yang terbantu tapi juga pronuncitaion kita karena 
bisa imintasi juga dari dari pengucapan si speaker tadi kak. 
R : Kalau Selli, bagaimana pengaruh aksen dari speaker itu sendiri  
   terhadap listening comprehension Selli? 
S  : Cukup besar pengaruhnya kak. Karena dari aksen itu saya bisa  
memahami apa yang speaker sampaikan dan juga bisa menjawab 
pertanyaan kalo misalkan ujian atau test TOEFL nantinya karena belum 
pernah test TOEFL sebelumnya. Gitu kak. 
R : Untuk  Novi, ada gak pengaruh aksen sama cara kamu merespon apa  
   yang  disampaikan speaker? 
N : Ada. Karena kalau saya sering mendengar aksen Amerika atau British  
pasti logat yang saya punya juga akan mengikuti apa yang sering saya 
dengar. Itu pengaruhnya. Jadi cara saya merespon juga..sering saya 
mendengar American aksen jadi seperti..soalnya saya sering mendengar 
American aksen jadi jika speaker bertanya pada saya mereka 






R : Terlepas dari aksen yang kamu gunakan, aksen mana yang paling  
   kamu sukai? 
N : Aksen Amerika kak.  
R : Kenapa? 
N : Simpel kak. Maksudnya lebih sesuai sama lidah saya dan lebih mudah. 
R : Kalau saat mendengarkannya menurut kamu aksen mana yang paling  
   keren? 
N : Kalo keren, aksen British kak. Karena orang jarang punya aksen British,  
jadi untuk yang lebih keren British sebenarnya kak. Yang lebih mudah 
dipahami aksen Amerika, tapi British lebih keren kak. 
R  : Okee, untuk Selli, Apakah aksen ini berpengaruh saat kamu merespon  
   apa yang disampaikan  speaker? 
S  : Tentunya kak. Kalo speakernya menggunakan aksen American saya  
lebih mudah untuk menanggapinya, karena saya juga menggunakannya, 
tapi kalo British cukup lama loadingnya kak untuk memproses apa yang 
dia sampaikan. 
R  : Di antara aksen British dan American, aksen mana yang paling Selli  
   sukai? 
S  : Kalo sukai untuk diri sendiri itu aksen Amerika kak. Karena lebih mudah  
dipahami dan sesuai dengan lidah yang sudah terlatih ini kak dari SD 
pake aksen Amerika, kalau British itu masih hal yang baru untuk saya 
kak. 
R : Kalau aksen yang paling keren menurut Selli aksen mana? 
S : Karena keseringan nonton Harry Potter, aksen British kak.  
R : Kenapa kamu menganggap British itu lebih keren dari Amerika? 





sebagian kecil orang yang bisa menguasai aksen British kak karena itu 
susah. 
R : Okee, kita lanjut menurut Novi, seberapa pentingkah aksen yang  
  digunakan speaker dalam listening comprehensionmu? 
N : Penting sekali kak. Eh sebenarnya tidak seberapa penting aksen. Saya  
Tidak mempermasalahkan aksen dari speaker, mau dia itu British, 
Amerika, India, Australia yang penting pronunciation nya itu clear. 
Karena percuma mereka menggunakan aksen yang bagus tapi 
pronunciationnya tidak jelas. Itu sama aja, saya tidak mengerti. 
R : Kalau Selli bagaimana? 
S : Cukup penting kak. Karena dengan aksen itu saya bisa mengerti lebih  
mudah atau lebih lama. Jadi saya mementingkan aksen dalam memahami 
listening. 
R : Kalau menurut Selli aksen itu sangat penting ya dalam memahami konten  
   yang disampaikan speaker... 
S : Iya kak 
R : Sejauh ini, apakah dengan memahami aksen kamu merasa terbantu  
   dengan listening comprehensionmu, Selli? 
S : Iya membantu kak. Karena dengan saya tau bagaimana suatu aksen itu  
kan, bagaimana speaker itu mengucapkan suatu kata atau kalimat bisa 
membantu saya untuk mengerti apa yang mereka maksud.  
R : Okee kita balik lagi ke Novi yaa, kalau menurut Novi nih, berdasarkan  
pengalaman Novi selama belajar listening, sejauh ini, apakah dengan 
memahami aksen kamu merasa terbantu dengan listening comprehension 
Novi? 
N : Cukup terbantu kak. Karena American cukup jelas, jadi cukup terbantu. 
R : Menurut Novi, apakah aksen speaker dibutuhkan dalam listening  





N : Kalau menurut saya tidak. Saya tidak terlalu mementingkan aksen dari 
   speaker, tapi saya lebih prefer ke pronunciationnya kak. 
R : Kalau Selli bagaimana? Apakah aksen speaker dibutuhkan dalam  
   listening comprehension? 
S : Kalo menurut perspektif saya iya kak. Karena itu membantu listener  
   untuk memahami pesan yang ia sampaikan. 
R : Kalo menurut Selli penting ya, agar lebih mudah memahami kontennya. 
S : Iya kak. 
R : Okee..where is Novi? 
S : Jaringannya itu kak 
R : Okee tidak apa-apa 
R : Okee terima kasih Novi dan Selli karena sudah meluangkan waktunya  
dalam interview kita hari ini, semoga kebaikan adek-adek sekalian 
dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih yaa dek. Kalau nanti ada 
informasi yang kurang kakak boleh hubungi lagi kan? 
S : Sama-sama kak. Iya kak boleh. Semoga lancar kak skripsinya. 
R : Aamiin. Terima kasih Selli. Wassalamu‟alaikum warahmatullahi  
   wabarakaatuh. 












Name of Students :  3. Dian Pajarwati 





R  : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
D & S  : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R  : Morning guys 
D & S  : Morning... 
R  : How are you today? 
D  : I‟m fine 
R : Sofia, how are you?  
S : Fine kak... 
R : Oke, sebelumnya  kakak ingin mengucapkan terimakasih kepada Dian  
dan juga Sofia kartena sudah bersedia menjadi participant dalam 
penelitian kakak. Penelitian kakak ini judulnya “Exploring Students‟ 
Perception of Speakers‟ Accent on Listening Comprehension”. Pertama 
sekali kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama 
kakak Masitoh. Kalian bisa panggil kakak, kak Itoh atau kak Masitoh. 
Kakak ini mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 8. 
R : Sebelum kita memulai interviewnya, kakak mau menjelaskan tentang  
aturan dalam interview kita ya. Yang pertama, kita interview 
menggunakan Bahasa Indonesia, supaya nantinya adek-adek dapat lebih 
mudah menjawab pertanyaanya. Kedua, kakak akan bertanya lebih 
dahulu kepada participant yang pertama, misalnya Dian. Kemudian 
steelah Dian menjawab, kakak akn bertanya kembali dengan pertanyaan 
yang sama ke Sofia. Do you get my point? 





R : Sofia, how about you? 
S : Yes  kak, I got it 
R  : Semester 3 lalu kan kalian sudah belajar dan mengikuti kelas Critical  
Listening. Tentunya kalian sudah sering mendengar audio berbahasa 
Inggris dan sudah punya banyak pengalaman dalam listening. Nah dalam 
audio tersebut, salah satu yang memegang peranan penting adalah 
speaker.  Speaker ini biasanya menggunakan aksen. Dalam bahasa 
Inggris ada berbagai jenis aksen. Kita fokus untuk dua aksen saja, yaitu 
aksen British dan Amerika. Jadi untuk Dian, di antara aksen Bristish dan 
Amerika, aksen mana yang menurut Dian paling jelas saat 
mendengarnya? 
D  : Aksen Amerika kak.  
R  : Kenapa? 
D  : Karena kalo Amerika itu seperti...kita lebih sering dengar. Selain itu  
waktu sekolah SMA atau MTs sering digunakannya Amerika daripada   
British. 
R  : Jadi kalau British, Dian jarang mendengarkannya? 
D  : Iya kak jarang. Lagipula seperti...agak asing begitu. 
R : Kalau Sofia, aksen mana yang menurut Sofia paling jelas? 
S  : Aksen Amerika kak.  
R  : Amerika juga.. kalo Sofia alasannya apa? 
S : Karena kalau aksen British itu lebih halus terus cara bacanya...apa ya..dia  
itu memang lambat tapi lebih jelas pengucapannya dari American, huruf-
hurufnya itu kak.. 
R : Kalau British lebih jelas pengucapannya, begitu?  
S : Tidak kak. Kalau Amerika itu cepat tapi pengucapan per  hurufnya itu  
jelas, huruf apa yang disebutkan gitu. Tapi kalo British tu dia halus sekali 
tapi hurufnya itu kadang kan seperti huruf R tidak terbaca kan. 





   menurut Dian lebih mudah ditangkap saat mendengarkannya? 
D  : Yang aksen Amerika kak.  
R  : Kenapa? 
D  : Karena setiap yang dia ucap itu lebih jelas, lalu kalau misalnya di British  
itu pasti ada sesuatu yang hilang disitu, entah huruf R nya mungkin, 
entah i nya seperti itu, jadi takutnya kalau di British itu kadang 
pengucapannya sama gitu. 
R : Contohnya bagaimana? 
D : Mungkin seperti “three” sama “tree”, angka tiga sama pohon, kan British  
lebih halus pengucapannya jadi takutnya kita salah dengar ooh mungkin 
ini begitu. 
R : Maksudnya bisa salah pemahaman? 
D : Iya kak 
R : Kalau Sofia sendiri bagaimana, aksen mana yang menurut Sofia lebih  
   mudah ditangkap saat mendengarkannya? 
S : Aksen Amerika kak.  
R : Kenapa Amerika? 
S : Mungkin karena memang pengucapan dari amerika lebih jelas jadi lebih  
senang ditangkap, lebih jelas pengucapan hurufnya, jadi kita tau apa yang 
disebutkannya kak. 
R : Selain dari pengucapan, hal apa yang membuat Sofia lebih mudah  
   menangkap aksen Amerika? 
S : Mungkin lebih sering mendengar dan pengucapan kita juga lebih sering  
   memakai aksen Amerika kak. 
R : Berarti lebih familiar ke aksen Amerika ya.. 





R : Okee selanjutnya Dian, menurut Dian, aksen mana yang lebih mudah  
   diidentifikasi saat kamu mendengarkannya? 
D : Aksen Amerika kak. 
R : Alasannya apa? 
D : Aksen Amerika itu kan kalau misalnya di film-film juga sering kita  
 Dengarkan. Kemudian seperti lagu-lagu berbahasa Inggris, lagu luar 
negeri juga lebih sering menggunakan aksen Amerika, jadi kita 
mengidentifkasinya juga lebih enak Amerika saja, soalnya kan pasti 
seperti tidak asing begitu..seperti pernah mendengarnya. 
R : Cara kamu mengidentifikasinya bagaimana supaya tau itu Amerika? 
D : Dari cara pengucapannya, terus kalau kita lihat di kamus mungkin  
   bisa kita lihat perbedaannya dari kata itu, begitu. 
R : Vocabulary-nya ya? 
D : Iya kak vocabulary-nya 
R : Kalau Sofia bagaimana? Aksen mana yang menurut Sofia lebih mudah  
   diidentifikasi? 
S : Amerika kak. Karena kalau British itu kata-katanya itu halus halus terus  
memang seperti ada kata yang berubah antara vocabulary nya sama 
pronunciationnya itu seperti ada yang berubah hurufnya itu, seperti ada 
yang hilang. Sementara kalau American tu lebih jelas, lebih terang, lebih 
gimana yaa..hurufnya itu lebih jelas pengucapannya begitu kak. 
R : Bagaimana cara kamu mengidentifikasinya? 
S : Mungkin karena sering dengar Amerika sudah tau saja. Aksen Amerika  
itu cukup cepat pengucapannya tapi jelas apa huruf yang disebutkan. 
Sedangkan British itu dia lambat tapi halus seperti kadang kecil atau ada 
perubahan kata yang disebutkan, begitu. 





mengerti informasi yang disampaikan speaker yang menggunakan aksen 
British dan Amerika? 
S : Bisa memahami kak, namun akan lebih paham kalo speakernya  
   menggunakan aksen Amerika kak. 
R : Berarti Sofia bisa memahaminya tapi tergantung aksennya juga yaa 
S : Iya kak 
R : Kalau Dian bagaimana? 
D : Kalo Dian lebih paham sama speaker yang menggunakan aksen  
Amerika kak kalo kita mendengarkan dialog atau film. Kalo Amerika 
mungkin kita tau ..oh ceritanya kayak gini gitu kak. 
R : Okee.. Sofia, apakah aksen yang digunakan speaker mempermudah kamu  
   dalam memahami informasi yang disampaikan speaker? 
S : Iya kak. Karena aksen bisa jadi penentu dalam kita menerima apa yang  
mereka sampaikan, begitu kak.  
R : Berarti aksen ini mempermudah yaa.. 
S : Iya termasuk juga pronunciationnya, kadang  berbeda untuk setiap jenis  
   aksen itu kan.  
R : Okee, kalau Dian bagaimana? 
S : Iya kak, aksen ini membantu soalnya kita bisa tau misalnya yang  
American bagaimana pengucapannya, British bagaimana pengucapannya 
begitu kak. 
R : Dian, apakah ada perbedaan tingkat pemahaman kamu saat   
   mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British dan Amerika? 
D : Ada kak. 
R : Bagaimana perbedaannya? 





katanya apa, bagaimana pronunciationnya, karena dia kan lebih lembut, 
kadang pronunciationnya kurang sesuai dengan apa yang ditulis. Terus 
kalau misalnya Amerika itu lebih sering dengar, kemudian huruf sama 
yang ditulis itu tidak terlalu berbeda. 
R : Kalo Sofia bagaimana, ada ga perbedaan tingkat pemahaman kamu saat  
   mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British dan Amerika? 
S : Iya kak, berbeda tingkat. Lebih cepat memahami yang aksen Amerika  
dari yang British. Karena dari pronunciation nya itu memang lebih jelas 
yang Amerika daripada British. 
R : Tadi Sofia bilang kan perbedaannya itu ada dari segi pronunciation, ada  
juga dari vocabulary. Selain dari dua hal itu, apakah ada hal lain yang 
menjadi faktor yang membuat Sofia lebih mudah memahami speker yang 
menggunakan aksen Amerika? 
S : Mungkin tingkat listening kita, pendengaran terus pengucapan kita lebih  
   sering menggunakan yang Amerika kak. 
R : Okee, untuk Dian, bagaimana pengaruh aksen speaker terhadap listening  
   comprehension Dian? 
D : Yang pasti membantu kita untuk  melatih pendengaran kita, melatih cara  
kita untuk mengucapkan vocabulary yang benar gimana, terus kita bisa 
membedakan bagaimana cara pengucapan aksen Amerika atau British. 
R : Kalau Sofia bagaimana? 
S : Dari cara pengucapannya yang berbeda jadi kita bisa mengidentifikasi ini  
menggunakan aksen apa, itu aksen apa. Kemudia dari kita belajar aksen 
kan setiap negara juga berbeda itunya, jadi bagaimana nanti aksen 
Amerika, bagaimana Britishnya. 
R : Kalau menurut Sofia, seberapa pentingkah aksen speaker dalam listening  
   comprehensionmu? 





Maksudnya penting, karena dari aksen itu kita bisa mengetahui atau 
mengidentifikasi ini aksen apa dan kita juga bisa mempraktekkannya 
nanti, kita bisa membedakan mana aksen Amerika mana British, kita bisa 
menggunakannya kemana cocoknya. Nanti kan kalo ada kesempatan 
entah nanti kita ketemu dengan orang yang menggunakan aksen Amerika 
atau British, kan setiap aksen itu berbeda. 
R : Kalau Dian bagaimana, menurut Dian seberapa pentingkah aksen speaker  
   dalam listening comprehensionmu? 
D : Sangat penting kak. Karena kalau tidak ada aksen seperti tidak ada ciri  
khasnya, kemudian kita kan baru belajar, jadi kita bisa tahu bagaimana 
pengucapan aksen Amerika dan British yang baik. Jadi nanti suatu saat 
kita bisa ke luar negeri atau menempuh pelajaran yang lebih baik atau 
untuk ke depannya kita sudah tahu “ooh begini aksen Amerika, jadi 
begini British”. 
R : Okee.... Sofia, sejauh ini, apakah dengan memahami aksen, Sofia merasa  
   terbantu dalam  listening comprehension Sofia? 
S : Iya kak, terbantu. Dari aksen itu kita lebih mengetahui cara  
pengucapannya, dapat mengidentifikasinya. Karena itu memang udah ciri 
khasnya jadi kita bisa membedakannya. 
R : Apakah aksen speaker dibutuhkan dalam listening? 
S : Iya kak, dibutuhkan. Karena orang kan ada yang lebih suka yang British  
dan ada juga yang Amerika. Walaupun aksen Amerika lebih sering 
didengarkan, lebih sering digunakan, karena aksen Amerika lebih jelas 
pengucapannya, sedangkan British agak halus dan kadang sangat berbeda 
dengan penulisannya jadi namun ada juga yang merasa tertantang saat 
mendengarkan aksen British, kalo yang suka tertantang begitu memilih 
ke British. 
R : Kalau menurut Sofia sendiri, aksen yang lebih Sofia sukai dan aksen  
   yang lebih keren itu yang mana? 
S : Kalo menurut saya sendiri aksen British kak. keren kak cara  





R : Okee, untuk Dian.. apakah dengan memahami aksen, kamu merasa  
   terbantu dengan listening comprehensionmu? 
D : Iya kak, sangat terbantu. Karena kita bisa tau perbedaan aksen British  
dan Amerika bagaimana dia saat diucapkan dan bagaimana vocabulary-
nya. 
R : Okee... Kalau menurut Dian, apakah aksen speaker dibutuhkan dalam  
   listening? 
D : Iya kak, sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak ada aksen itu mungkin  
seperti netral saja, tidak ada tantangan tersendiri untuk belajar dan untuk 
mengidentifikasi mana yang Amerika, mana yang British. Dengan 
adanya aksen ini, kita bisa tahu mana yang pengucapannya baik dan 
benar sesuai yang diperlukan. 
R : Okay..kalau aksen yang Dian sukai, aksen yang mana? 
D : Aksen British kak 
R : Kenapa? 
D : Kalau British itu vocabulary-nya itu berbeda dengan pengucapannya,  
kemudian orang jarang berminat untuk mempelajari aksen British, 
kemudian yang ketiga lebih banyak tantangan untuk mendengarkannya 
karena jarang juga didengarkan.Waah. 
R : Waah yaa... 
R : Alhamdulillah interviewnya sudah selesai, terima kasih Sofia dan Dian  
karena telah meluangkan waktunya untuk interview kita hari ini, kalau 
nanti ada informasi yang kurang kakak boleh hubungi Dian lagi kan? 
D& S : Sama-sama kak. Boleh kak. 
R : Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 











R  : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
L  : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R  : Hello Lady 
L  : Hello.. 
R : Pertama-tama sekali, kakak mau mengucapkan terimakasih sama Lady  
karena telah bersedia menjadi participant dalam penelitian kakak, dimana 
judul dari peneltian kakak ini “Exploring Students‟ Perception of 
Speakers‟ Accent on Listening Comprehension” Jadi sebelumnya, kakak 
mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi Lady bisa panggil kakak 
kak Masitoh atau kak Itoh. Kakak Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris 
semester 8. Jadi nanti kita interviewnya pake bahasa Indonesia aja ya 
Lady supaya nanti Klady bisa lebih bebas mengeskpresikan atau 
m,enjawab pertanyaan yang akan kakak tanyakan nanti. 
R  : Untuk memulai interview kita hari ini, kakak ingin Lady  
   memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. 
L  : Saya Laura Lady Diana, dari Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 4A. 
R  : Okay, Semester 3 lalu kan Lady sudah belajar dan mengikuti kelas  
Critical Listening. Tentunya Lady sudah sering mendengar audio 
berbahasa Inggris dan sudah punya pengalaman dalam listening. Nah 
dalam audio tersebut, salah satu yang memegang peranan penting adalah 
speaker.  Speaker ini biasanya menggunakan aksen. Dalam bahasa 
Inggris ada berbagai jenis aksen. Kita fokus untuk dua aksen saja, yaitu 
aksen British dan Amerika. Di antara aksen British dan Amerika, aksen 
mana yang menurut Lady paling jelas saat mendengarnya? 





dua itu, yaitu aksen Amerika. Mungkin karena faktor dari aksen pertama 
kali Lady dengar atau sering Lady gunakan itu aksen Amerika, juga guru 
ataupun dosen yang mengajar Lady sering menggunakan aksen 
American.  
R : Kalau untuk British bagaimana, apakah jarang mendengarkannya? 
L : Iyaa yang pertama karena jarang mendengarkannya. Terus paling  
mungkin ada satu atau dua film yang Lady dengar menggunakan aksen 
British, contohnya Harry Potter gitu ya. Menurut Lady itu jelas 
pengucapannya. Namun karena belum terbiasa saja mungkin. 
R : Aksen mana yang menurut Lady lebih mudah ditangkap saat  
   mendengarkannya? 
L  : Yang lebih mudah ditangkap itu aksen Amerika, karena menurut Lady  
   pronunciation nya itu jelas terdengar daripada aksen Bristish. 
R : Selain dari pronunciation, hal lain yang membuat Lady menganggap  
   Aksen Amerika lebih mudah ditangkap? 
L : Dari apa yaa...Lady tidak terlalu memperhatikan, Lady hanya terbiasa  
   saja mendengarkan aksen Amerika. 
R : Berarti lebih familiar terhadap aksen Amerika ya 
L : Ha iya lebih familiar 
R : Kemudian, kalo menurut Lady, aksen mana yang lebih mudah  
   diidentifikasi saat mendengarkannya? 
L : Sebenarnya British aksen, karena jelas vocalnya a-i-u-e-o, sedangkan  
Aksen Amerika itu susah diidentifikasi tapi karena terlalu sering 
mendengarkan aksen Amerika jadi lebih mudah mengidentifiksi aksen 
Amerika. 
R : Jadi aksen yang lebih mudah diidentifikasi oleh Lady itu Amerika atau  
   British? 





R : Lalu bagaimana cara Lady untuk mengidentifikasinya bagaimana? 
L : Kayak Lady dengarkan dari recorded communication, apa yaa..sudah jadi  
feeling saja, susah juga untuk Lady menjelaskannya. Karena sehari-hari 
yang Lady pelajari itu aksen Amerika. Karena sudah familiar saja dengan 
suatu aksen jadi itulah caranya. 
R : Dalam audio bahasa Inggris yang Lady dengarkan, apakah kamu dapat  
mengerti informasi yang disampaikan speaker yang menggunakan aksen 
British dan Amerika? 
L : Iyaa, tapi ada beberapa kendala, mungkin kayak penggalan kalimatnya  
yang tidak terlalu pas didengar atau kecepatan yang membuat Lady 
terkendala menangkap informasi yang disampaikan speaker.  
R : Kadang mengerti, kadang tidak karena kadang terlalu cepat si  
   speaker bicaranya? 
L : Iya kak 
R : Apakah aksen speaker mempermudah kamu dalam memahami informasi  
   dari recorded communication yang kamu dengarkan? 
L : Sebenarnya iya. Karena menurut Lady aksen yang digunakan speaker itu  
penting. Kalau Lady mendengarkan speaker yang menggunakan aksen 
yang tidak familiar jadi Lady susah atau kesulitan untuk menangkap 
informasinya. 
R : Seberapa penting menurut Lady aksen speaker dalam listening  
   comprehensionmu? 
L : 7/10 yaa. Kalo menurut Lady, penting buat Lady. Karena tidak  
terbiasa dengan suatu aksen itu Lady  susah, kalo Lady terbiasa Lady 
cepat nangkap informasinya. 
R : Menurut Lady, apakah ada perbedaan tingkat pemahaman saat Lady  
   mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British atau American? 





   Amerika, Lady lebih mudah mengerti dibanding dengan aksen British. 
R : Kenapa begitu Lady? 
L : Sama sih alasannya, karena sudah terbiasa aja. 
R : Lalu bagaimana pengaruh aksen speaker terhadap listening  
   comprehension Lady? 
L : Penting, karena suatu aksen itu tidak familiar, Lady tidak mudah untuk  
   memahami apa yang si speaker itu katakan. 
R : Sejauh ini, apakah dengan memahami aksen, Lady merasa terbantu  
   dalam listening comprehension Lady? 
L : Iya membantu Lady. Karena kalau kita cuma fokus pada satu aksen dan  
tidak fokus pada yang lainnya jadi kan susah juga kalau kita punya 
knowledge tentang another aksen jadi lebih mudah. 
R : Jadi menurut Lady aksen speaker dibutuhkan dalam listening  
   comprehension? 
L : Iya dibutuhkan sekali. Agar kita mengerti saja sekaligus menambah  
   pengetahuan kita tentang beberapa aksen yang digunakan oleh orang.  
R : Well, kakak rasa interview nya sudah cukup. Alhamdulillah. terima kasih  
Lady karena sudah meluangkan waktunya untuk interview kita hari ini, 
kalau nanti ada informasi yang kurang kakak boleh hubungi Lady lagi 
kan? 
L : Boleh kak.  
R : Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 












R : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
F : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R : Hello Febi, how are you today? 
F : Alhamdulillah, i‟m in good condition. How about you kak? 
R : Alhamdulillah, i‟m good, thank you 
   Pertama sekali, kakak mau mengucapkan terimakasih pada Febi karena  
telah bersedia menjadi participant dalam peneltian kak. Thank you so   
much yaa Febi. 
F : Iya kak sama-sama, my pleasure. 
R : Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri terlebih dulu, nama kakak 
Masitoh. Febi bisa panggil kak Itoh. Kakak mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Inggris semster 8. Dulu kakak di kelas E. Jadi nanti kita 
interviewnya menggunakan bahasa Indonesia supaya nantinya Febi 
lebih bebas mengekspresikan dan juga menjawab pertanyaan yang akan 
kakak tanyakan nanti. 
F : Okee kak 
R : Untuk memulai interview nya, silahkan Febi perkenalkan diri dulu yaa.  
F : In bahasa saja kak? 
R : Iya Bahasa Indonesia  
F : Oke, perkenalkan nama saya Febria Rahmanika, saya biasa dipanggil  
Febi. Saya berasal dari PBI 4c dan saya berasal dari Bukit Tinggi, 
Sumatera Barat. 





F : Iya kak 
R : Semester 3 lalu kan kalian sudah belajar dan mengikuti kelas Critical  
   Listening. Kemaren dosen Critical Listening nya siapa Febi? 
F : Mam Riri Fauzana kak 
R : Mam Riri Fauzana yaa... Jadi dalam kelas listening tersebut Febi  
tentunya telah sering mendengarkan audio berbahsa Inggris, baik berupa 
narasi, dialog, film dan lain sebagainya. Nah dalam audio tersebut, salah 
satu yang memegang peranan penting adalah speaker.  Speaker ini 
biasanya menggunakan aksen. Dalam bahasa Inggris ada berbagai jenis 
aksen, seperti British, Amerika, India, Australia dan lain-lain. Kita fokus 
untuk dua aksen saja, yaitu aksen British dan Amerika. Nah menurut 
Febi, di antara aksen British dan Amerika, aksen mana yang menurut 
Febi paling jelas saat mendengarkannya? 
F : Kalau yang paling jelas prefernya ke aksen Amerika kak 
R : Kenapa begitu? 
F : Karena kan dalam American itu pronunciationnya jelas, kata perkatanya  
itu jelas, jadi kalimat yang mereka sampaikan mudah untuk dimengerti 
kak. 
R : Selain dari pronunciation, apa ada lagi yang membuat kamu merasa kalo  
   Aksen Amerika itu lebih jelas dari British? 
F : Pemilihan kosa kata kak. Karena kosa kata yang dipakai sama native atau  
dipakai speaker itu biasanya sudah biasa juga kita pakai dalam sehari-hari 
kak 
R : Berarti sudah familiar ya 
F : Iya sudah familiar. Kan kalo di British itu mereka ada yang berbeda-beda  
   kosa kata kak. 
R : Okee... aksen mana yang menurut Febi lebih mudah Febi tangkap saat  





F : Hmm sesuai dengan penjelasan Febi tadi kan kak, aksen Amerika.  
Karena dari pemilihan kosa katanya, terus pronunciationnya, kata 
perkatanya. Kalau mereka sebut itu kan jelas perkatanya kak. Kalau 
British kan seperti lebih disambung –sambung begitu, jadi harus lebih 
kritis di listening kak. 
R : Lalu di antara aksen British dan Amerika, aksen mana yang menurut  
   Febi paling mudah diidentifikasi saat didengarkan? 
F : Aksen Amerika juga. 
R : Bagaimana cara Febi mengidentifikasi atau mengetahui bahwa aksen  
   yang sedang Febi dengarkan itu Amerika? 
F : Dari logat iramanya kak, intonasinya juga, kemudian irama bicaranya  
juga, dari logat . Kalau aksen Amerika itu lebih sering di dengar kan kak. 
Kalau British ini mereka punya gaya bahasa sendiri kak. Jadi dari situ 
Febi mengidentifikasinya kak. Ini British, oh ini Amerika, begitu kak. 
R : Selain iramanya, apakah ada hal lain yang bikin kamu menganggap kalau  
   aksen Amerika itu lebih mudah diidentifikasi? 
F : Cara pronunciationnya kak.  
R : Contohnya seperti apa? 
F : Ini contoh umum yang sering dipakai kan kak, kalau American “I need a  
bottle of water, kalau British “I need abottleofwater”. Lebih kayak samar-
samar begitu kak. Kalau di aksen Amerika jelas pronunciationnya kak. 
R : Kalau menurut Febi saat Febi mendengarkan audio ataupun recorded  
communication, apa Febi bisa mengerti atau memahami informasi yang 
disampaikan speaker? 
F : Kalo misalnya Febi fokus dengarin speakernya tu biasanya dapat  
   point nya kak 
R : Kalau fokus bisa memahaminya ya, apa hal yang membuat kamu tidak  





F : Contohnya mungkin ada gangguan dari lingkungan ya kak, dari  
lingkungan sekitar, misalnya kalau di kos kan teman-teman ribut jadi 
tidak fokus. Kecuali misalkan sendiri itu bisa kak. Contohnya menonton 
film, “oh ini ya Bahasa Inggrisnya”, kan ada subtitile nya kak. 
R : Kemudian, apakah aksen yang dipakai speaker mempermudah Febi  
   dalam memahami isi dari apa yang disampaikan speaker? 
F : Iya pastilah kak. Kan kalau misalkan speaker itu memakai aksen yang  
   sudah biasa kita dengarkan kita bisa dengan mudah memahami 
R : Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman kamu saat mendengarkan  
   speaker yang menggunakan aksen British dan Amerika? 
F : Kalau menurut Febi, kalau misalkan aksen Amerika itu sekali putar bisa  
paham. Kalo British itu butuh diulang-ulang kak. Ooh jadi dia bilang ini, 
jadi dia bilang ini. Gitu kak. 
R : Oke lebih sulit British berarti ya 
F : Iya kalo menurut Febi kak sejauh ini 
R : Oke bagaimanakah pengaruh si speaker aksen terhadap listening  
   comprehensionnya Febi? 
F : Sama seperti jawaban Febi tadi kalau dia memakai aksen Amerika itu  
jadinya kan Febi lebih mudah paham, jadi tidak perlu seperti “eh tadi apa 
ya, tadi dia bilang apa begitu”. Tapi kalau British, misalnya dia bicara 
cepat kan langsung buyar, tidak tahu dia bicara apa, begitu kak. 
R : Sejauh ini , apakah dengan Febi memahami aksen dari speaker, Febi  
  merasa terbantu terhadap listening comprehension Febi? 
F : Sangat terbantu kak. Jadi bisa meningkatkan listening skill juga. Jadi  
kalau misalkan orang bicara pakai American aksen itu lebih bisa paham, 
kecuali kalau British itu masih harus belajar lagi, begitu kak. 





   terhadap listening comprehension Febi? 
F : Sangat penting kak. Buat yang listener nya juga, mungkin dia baru  
sekali-sekali mencoba ikut listening atau mungkin dengar-dengarin 
listening kan. Kalau aksen Amerika itu dia lebih jelas mungkin mereka 
bisa paham kalau mereka punya dasar-dasar atau mereka punya skill di 
Bahasa Inggris kak 
R : Oke berarti apakah menurut Febi speaker aksen ini sangat dibutuhkan  
   dalam listening comprehension? 
F : Menurut Febi iya kak. Jadi untuk yang sedang ikut ujian, contohnya  
TOEFL mereka bisa lebih paham dalam mengambil point-point yang 
disampaikan speaker kak 
R : Jadi Febi interview kita hari ini cukup sampai disini ya. Terima kasih  
karena Febi sudah meluangkan waktu untuk interviewnya. Jadi nanti 
kalau ada informasi yang kurang kakak boleh hubungi Febi lagi kan? 
F : Oke siap kak, tidak apa-apa kak hubungi aja. Sukses ya kak. 
R : Aamiin, makasih Febi. Wassalamu‟alaikum warahmatullahi  
   wabarakaatuh 














Name of Students :  7. Genta Wicaksana 





R : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
N  : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R : Hello Novica 
N : Hai kak 
R : How are you today? 
N : Alhamdulillah, I‟m very great today. How about you? 
R : Alhamdulillah, I‟m good 
Pertama sekali terimakasih sama Novica karena telah bersedia menjadi 
participant dalam penelitian kakak. Thank you so much 
N : My pleasure kak 
R : Jadi kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama kakak  
Masitoh. Kalian bisa panggil kak Itoh. Kakak itu mahasiwa Pendidikan 
Bahasa Inggris semester 8. Dulu kakak kelas E. Jadi interview kita 
menggunakan bahasa Indonesia supaya nantinya adek-adek, Genta dan 
Novica lebih bebas dalam mengekspresikan ataupun menjawab 
pertanyaan yang akan kakak tanyakan nanti. Untuk memulai interview 
kita hari ini, silahkan kalian perkenalkan diri masing-masing, mulai dari 
Novica. 
N : Oke.. Hai kak 
R : Hello.  





fourth semester in English Education Department and nice to know you  
kak 
R : Nice to know you too. Next Genta 
G : Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu‟alaikum warahmatullahi  
wabarakaatuh. Nama saya Genta Wicaksana, bisa panggil saya Genta, 
saya dari 4C Pendidikan Bahasa Inggris. Di Pekanbaru saya tinggal di 
asrama putra UIN Suska. Sekian kak. 
R : Okee, thank you buat Novica dan Genta karena sudah mempekenalkan  
diri. Jadi semester 3 lalau kalian sudah mengikuti kelas Critical 
Listening. Kemarin siapa dosennya?  
N & G : Mam Riri Fauzana kak 
R : Okee mam Riri Fauzana ya, jadi dalam kelas listening itu tentunya kalian  
sudah sering mendengar audio berbahasa Inggris, baik dia berisi dialog, 
narasi, film dan lain sebagainya. Nah dalam audio tersebut, salah satu 
yang mengambil peranan penting itu speaker. Si speaker ini biasanya 
menggunakan aksen. Nah dalam Bahasa Inggris ada berbagai jenis aksen, 
seperti British, Amerika, India, Australia dan lain sebagainya. Fokus kita 
kali ini itu hanya pada dua aksen, British dan Amerika. Okee yang 
pertama, Genta. antara aksen British dan Amerika, aksen mana yang 
menurut Genta paling jelas saat didengarkan? 
G : Mungkin karena sering berlatihnya dengan youtuber Amerika, so I  
   think yang lebih mudah dicerna itu American aksen kak 
R : Yang paling jelas aksen Amerika juga? 
G : Iya kak 
R : Kalau Novica bagaimana? 
N : Sama kak, lebih prefer ke aksen Amerika. Pronunciationnya lebih jelas  
   dan lebih familiar dengan aksen Amerika 
R : Okee, apakah Novi jarang mendengarkan aksen British?  





R : Kalau di kelas listening kalian lebih sering mendengar yang British atau  
   Amerika? 
N : Kemaren kalau di kelas Critical listening seringnya aksen Amerika, tapi  
pernah sekali dikasih sama mam yang British, jadi sedikit tercerna apa 
yang si speaker katakan karena menggunakan British. 
R : Kemudian Novica, aksen mana yang menurut Novi lebih mudah untuk  
   ditangkap saat mendengarkannya? 
N : Sama seperti sebelumnya kak, Amerika. Karena dari awal belajar  
Bahasa Inggris emang aksen Amerika, jadi mendengarkan 
pronunciationnya itu lebih mudah dicerna. 
R : Karena familiar itu yaa.  
N : Iya kak 
R : Kalau Genta, antara aksen British dan Amerika, aksen mana yang  
   menurut Genta lebih mudah ditangkap saat mendengarkannya? 
G : Kita fanatik aksen Amerika kak, jadi aksen Amerika 
R : Alasannya apa? 
G : Iya dikarenakan sering mempelajari soal listening itu dari youtuber yang  
menggunakan aksen Amerika kak. Jadi karena sering mendengar dialog 
antara speaker yang menggunakan aksen Amerika dan Amerika jadi lebih 
mudah menangkap yang Amerika kak. 
R : Okee, kalau aksen yang menurut Genta lebih mudah untuk diidentifikasi  
   apa? 
G : Tentu aksen Amerika juga kak. Dikarenakan seperti kata Novica kak,  
kita sudah belajar dari dulu di SD, kita sudah terbiasa kan. Guru-guru di 
Indonesia juga rata-rata menggunakan aksen Amerika, bukan aksen 
British. Jadi karena itu kak. 





   lebih mudah untuk mengidentifikasi aksen Amerika? 
G : Alasan lain mungkin dari sudut pandang Genta pronunciation dari  
Aksen Amerika ini lebih clear kak, maksudnya tidak banyak gaya kalau 
menurut Genta dibandingkan British, lebih simpel. 
R : Terus bagaimana cara kamu mengeidentifikasi kalau aksen yang dipakai  
   si speaker itu Amerika? 
G : Hal pertama yang coba saya terka ketika mereka berbicara saya  
dengarkan pronunciationnya mungkin dari hurup A dan hurup R nya ya 
kan kak. For example, ketika kita dengar Chomsky itu pake British itu. 
Dia menjelaskan pakai “hand” ini dia berkata “han”, “this is my han”. So, 
dengar pronunciation A nya lebih jelas disini. Kalau Amerika kan 
cenderung ke E dia bilang A. Oh ini British begitu kak. Kalau aksen 
Amerika dia seperti yang sama-sama kita ketahui so clear. 
R : Okee thank you Genta. Kalo Novica bagaimana? Aksen mana yang  
   menurut Novica lebih mudah untuk Novica identifikasi? 
N : Sama kayak Genta kak, American. Karena menurut vica, kalo American  
itu lebih sesuai dengan apa yang tertulis, seperti pronunciationnya itu 
merujuk ke penulisannya. Sedangkan British itu bisa dikatakan 
melenceng jauh apa yang tertulis dengan pronunciationnya. 
R : Lalu bagaimana cara kamu untuk mengidentifikasi ataupun mengetahui  
   misalnya aksen yang kamu dengar itu Amerika ataupun British? 
N : Pertama saya ambil alasan Genta, pronunciation. Dari dia mengatakan A  
dan R dan kemudian style si speaker dalam berbicara. Jadi menurut saya 
British itu lebih cenderung cepat dan menyambung kak, seperti terconect 
antara word nya itu. Sedangkan American dia more clear. 
R : Okee, ketika Novica mendengar audio atau recorded communication,  
   apakah Novica dapat mengerti informasi yang disampaikan si speaker? 
N : Itu dia aksen apa kak? 





N : Kalau Amerika walaupun tidak mengetahui all meaning dari setiap yang  
dikatakan tapi inshaa Allah I can. Saya bisa mengambil maksud dari apa 
yang speaker katakan. Tapi kalau untuk IELTS kadang karena 
pengalaman saya sendiri saya mengartikan word yang dipronunce sama 
si speaker British ini salah. Jadi rasanya sedikit sulit untuk menangkap 
apa yang dikatakan oleh speaker yang menggunakan aksen British. 
R : Okee, kalo untuk Genta, saat Genta mendengar audio atau recorded  
communication, apakah Genta dapat mengerti informasi yang 
disampaikan si speaker? 
G : Inshaa Allah bisa kak. Tapi terkadang kita missing beberapa word jadi  
   kita mengerti, tapi tidak totally understand all of the sentence kak. 
R : Okee baik, apakah aksen yang dipakai speaker mempermudah kamu  
dalam memahami isi dari recorded communication yang kamu 
dengarkan? 
G : Totally yes kak. Jadi ketika terbiasa mendengarkan American speaker  
dan ketika mencoba berkomunikasi dengan teman yang dari India. Ketika 
pertama kali mendengar India aksen itu cukup sulit untuk nge trish 
berkomunikasi dengan normal, tapi seiringnya waktu kan kita lama-lama 
terbiasa. Aksen mempermudah kak menurut Genta. 
R : Kalo menurut Novica bagaimana? 
N : Iya kak karena semakin familiar kita dengan aksen tersebut, semakin  
mudah kita mencerna apa yang dikatakan speaker karena adaptasi perlu 
dalam mengenali aksen yang digunakan si speaker untuk digunakan 
dalam berkomunikasi agar kita saling memahami. 
R : Okee kemudian Novi, ada gak perbedaan tingkat pemahaman saat kamu  
   mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British dan Amerika? 
N : Ada. As I said before, karena saya pernah mendengarkan speaker IELTS  
yang menggunakan British dan TOEFL yang menggunakan aksen 
Amerika dan itu hasilnya IELTS sangat parah karena saya tidak bisa 





R : Kemudian menurut Novi bagaimana pengaruh aksen dari speaker ini  
   terhadap listening comprehension kamu? 
N : Pengaruhnya sangat besar kak. Karena American itu familiar untuk saya  
pribadi, jadi itu sangat berpengaruh besar terhadap listening 
comprehension saya kak dan hasilnya juga menunjukkan kalau 
mendengarkan aksen Amerika aksen itu lebih baik hasil pekerjaan saya 
dibanding dengan British aksen yang sangat jarang saya dengar. 
R : Kalo Genta, menurut Genta apakah ada perbedaan tingkat pemahaman  
saat kamu mendengarkan speaker yang menggunakan aksen British dan 
Amerika? 
G : Ada kak. Karena ini topiknya soal aksen, tergantung familiarnya  
kita kak. Jadi semakin familiar kita dengan aksen tersebut, semakin 
mudah kita memahami aksen tersebut.  
R : Okee, lalu menurut Genta sendiri bagaimana pengaruh aksen dari  
   speaker ini terhadap listening comprehensionmu? 
G : Sangat berpengaruh kak. Dikarenakan dulu waktu belajar Critical  
Listening dengan Mam Riri. Mam Riri pernah kasih kami simulasi 
TOEFL dan IELTS, dan ketika saya mendengarkan IELTS itu lebih 
berusaha dibandingkan ketika mendengarkan yang dari aksen Amerika, 
yang dari TOEFL. Seperti itu kak. 
R : Okee, berarti maksudnya lebih butuh konsentrasi yang tinggi untuk  
   mendengarkan aksen British dibanding American ya 
G : Iyaa benar kak 
R : Terus sejauh ini, apakah dengan memahami aksen kamu merasa terbantu  
   dengan listening comprehensionmu? 
G : Iya kak, terbantu kak. Ketika kita mendengarkan kak, for example ketika  
kita menonton film, ketika kita mendengarkannya kan setiap aksen itu 
mempunyai intonasi yang berbeda-beda kan kak. Jadi dari yang sudah 





R : Oke baik, kalau untuk Novica. Sejauh ini, apakah dengan memahami  
   aksen kamu merasa terbantu dengan listening comprehensionnya? 
N : Iya kak, sangat terbantu. Karena kalau mendengarkan aksennya yang  
lebih familiar itu, rasa awareness itu lebih tinggi kayak si speaker 
mengatakan sesuatu yang kurang jelas tapi kita aware kak, Ooh ini iya 
kita bisa mengenalinya, dari situlah kita bisa memahami apa yang 
dikatakan si speaker tapi tidak dengan unfamilair aksen. 
R : Oke Novica, thank you. Kembali lagi ke Genta, berdasarkan pengalaman  
Genta mengikuti kelas listening selama ini, seberapa pentingkah aksen 
yang digunakan speaker dalam listening comprehensionmu? 
G : Kalau menurut Genta, dibilang penting..penting. Tapi tidak terlalu  
penting. Dikarenakan yang penting itu kan dari pronunciation kan kak 
sebenarnya bukan dari aksennya. Jadi ketika kita mendengarkan 
pronunciation yang clear, aksen itu tidak terlalu berpengaruh lagi. Jadi 
yang penting kita dapat maksudnya dengan jelas. Begitu kak. 
R : Jadi apakah menurut Genta, aksen ini dibutuhkan dalam listening? 
G : Dibutuhkan iya dibutuhkan kak. Namun, pronunciation yang sangat jelas  
yang dibutuhkan. Kalo dibutuhkan tentu dibutuhkan karena kita 
belajarnya untuk diri pribadi monoton. Dari aksen Amerika, Amerika  
yang sering didengarkan. Seperti itu kak. 
R : Oke baik. Kalau Novica bagaimana? Seberapa pentingkah aksen yang  
   digunakan speaker dalam listening comprehensionmu? 
N : Menurut Novica penting kak. Seperti yang kita katakan pronunciation  
yang clear itulah yang dibutuhkan dan secara pribadi kita tu pasti akan 
mempelajari sesuatu yang sering kita lakukan. Misalnya, kita sering 
menggunakan aksen Amerika, jadi kita beranggapan yang sering kita 
gunakan adalah aksen Amerika dari berbagai skill, baik itu reading, 
listening, speaking. Maka dari itu gunakan aksen yang seberapa sering 
kita butuhkan dalam sehar-hari. 





N : Dibutuhkan kak. Karena menurut saya itu akan berdampak pada  
understanding yang kita dapatkan. Jadi kalo ada missunderstanding itu 
akan buyar. 
R : Dampakanya itu contohnya seperti apa? 
N : Contohnya mendengarkan aksen British. British itu kan mempronunce  
word “mother” itu “mada”. Jadi pertama kali saya mendengarkan “mada, 
mada itu apa ya” itu seperti tidak ada awereness ketika speaker 
mengatakan “mada”. Jadi cenderung mengambil kata yang salah, 
melenceng gitu, yang seharusnya mother nanti dibilangnya jadi apa gitu. 
R :  Okee thank you Novi. Jadi interview kita hari ini cukup sampai disini ya.  
Terima kasih Novi dan Genta sudah meluangkan waktu untuk interview 
kita hari ini. Thank you so much yaa. 
N  : Sama-sama kak 
G : Our pleasure kak 
R : Jadi kalau nanti ada informasi yang masih kurang, kakak bisa hubungi  
   Genta dan Novica lagi kan? 
N & G : Iya kak boleh 
R : Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 













Name of Students 9 : Diah Ayu Arini 
Researcher (R) 
Diah (D) 
R  : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
D : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R : Good afternoon Diah 
D : Good afternoon kak Masitoh 
R : Udah bisa kita mulai kan? 
D : Udah kak 
R : Sebelumnya terimakasih Diah karena sudah bersedia menjadi participant  
   dalam penelitian kakak. Thank you so much yaa. 
D : Iya kak, my pleasure 
R : Kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama  
kakak Masitoh. Diah bisa panggil kak Itoh. Jadi Kakak mahasiwa 
Pendidikan Bahasa Inggris semster 8. Jadi kakak itu dulu di kelas E. Jadi 
interview kita hari ini menggunakan bahasa Indonesia supaya nantinya 
Diah lebih mudah atau lebih bebas mengekspresikan dan juga menjawab 
pertanyaan yang akan kakak tanyakan nanti. Untuk memulai interview 
kita hari ini, silahkan Diah perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silahkan. 
D : Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Arini, mahasiswa semester 4  
   Pendidikan Bahasa Inggris, saya sekarang di kelas 4B 
R : Okee, jadi kan Semester 3 lalu kan Diah sudah belajar dan mengikuti  
kelas Critical Listening. Dulu dengan siapa listeningnya?  
D : Mam Riri kak 
R : Mam Riri Fauzana yaa... Jadi dalam kelas listening itu tentunya Diah  
sudah sering mendengar audio berbahasa Inggris dan sudah punya 
pengalaman dalam listening. Nah dalam audio tersebut, salah satu yang 





menggunakan aksen. Dalam bahasa Inggris ada berbagai jenis aksen, 
seperti British, Amerika, India, Australia dan lain-lain. Dalam hal ini, 
kita fokus untuk dua aksen saja, yaitu aksen British dan Amerika. Jadi 
Diah, diantara aksen British dan Amerika, aksen mana yang menurut 
Diah itu  paling jelas saat Diah mendengarnya? 
D : Diah lebih nyaman dan lebih jelas mendengarkan aksen Amerika kak 
R : Kenapa? 
D : Karena kemarin itu kan Mam tu dia campur, kadang mengirim file yang  
British, kadang yang Amerika gitu. Kalo dia yang British Diah perlu 
mengulang satu sampe dua kali baru mengerti, tapi kalau yang aksen 
Amerika itu sekali sudah bisa langsung menangkapnya kak 
R : Jadi hal apa yang bikin Diah lebih mudah menangkap informasi dari  
   speaker yang menggunakan aksen Amerika dibanding British? 
D : Kalau British itu kan...kedua speaker ini sama-sama cepat bicaranya  
karena dia tu native speaker, tapi kadanng ada beberapa pelafalan yang 
menurut Diah di British itu Diah lebih complicated kak, tidak seperti 
aksen Amerika, Amerika itu kan simpel kak juga orang Indonesia lebih 
banyak menggunakan yang Amerika daripada British. Jadi terkesan lebih 
familiar kak aksennya yang Amerika 
R : Apakah ada faktor lain yang membuat kamu lebih mudah menangkap  
   aksen Amerika? 
D : Tidak ada kak, karena familiar saja. Temen-temen juga banyak yang  
   memakai aksen Amerika. 
R : Okee, aksen mana yang menurut Diah lebih mudah untuk diidentifikasi  
atau yang lebih mudah untuk diketahui saat kita mendengarkannya? 
D : Dua-duanya mudah kak untuk diidentifikasi. Karena kan setiap aksen  
juga punya keunikannya sendiri. Jadi menurut saya sama-sama mudah 
untuk diidentiikasi. Tapi kalau untuk lebih mudah untuk dipahami, 





R : Okee.. Berdasarkan pengalaman Diah ni, bagaimana cara Diah  
   mengetahui misalnya aksen yang dipakai speaker itu Amerika? 
D : Dengan mendengarkan kak 
R : Iya maksudnya apakah ada ciri khas tersendiri, misalnya kalau saat  
mendengarkan aksen Amerika dia begini, makanya langsung tau kalau 
dia Amerika 
D : Iya  dari pelafalannya kak, pronunciationnya. Misalnya kalo di American  
   itu biasa nyebut “water” tapi kalo di British “wate‟” , seperti itu kak. 
R : Lalu saat Diah mendengarkan audio berbahasa Inggris  ataupun  
recorded communication, apakah Diah bisa mengerti informasi yang 
disampaikan speaker baik dia yang menggunakan aksen British maupun 
Amerika? 
D : Iya kak bisa. Saya bisa menangkap informasi yang disampaikan speaker 
mau dia aksen Amerika ataupun British, tapi kembali lagi kak kalo dia 
British membutuhkan waktu kak. Dua kali pengulangan baru bisa saya 
mengerti apa yang dijelaskan si speaker itu tadi kak 
R : Oke, lalu apakah aksen yang digunakan speaker itu memudahkan mu  
   dalam memahami informasi yang disampaikan speaker? 
D : Iya kak, mempermudah sekali kak. Terutama yang menggunakan  
   Aksen Amerika, sangat dipermudah sekali kak 
R : Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman kamu saat mendengarkan  
   aksen British dan Amerika? 
D : Kalau aksen Amerika mungkin saya dapat memahami sekitar 70-85%,  
   tapi kalau British itu masih 50-60 an kak mengertinya  
R : Apakah faktor lain yang membuat kamu kesulitan memahami aksen  
   British? 





   mereka lembut terus nanti naik kak yang menurut saya sulitlah 
R : Berdasarkan pengalaman kamu, bagaimana pengaruh aksen dari speaker 
   terhadap listening comprehensionmu? 
D : Sangat berpengaruh, berpengaruh sekali kak. Apalagi disaat dosen ngasih  
test TOEFL untuk UTS sama UAS kak, semoga saja mengirim yang 
aksen Amerika, jadi lebih gampang dan lebih cepat saya memahaminya. 
Menurut saya begitu kak 
R : Sejauh ini, apakah dengan memahami aksen, kamu merasa terbantu  
   dengan listening comprehensionmu? 
D : Iya kak sangat terbantu sekali kak. Dengan mengenali aksen membantu  
   saya memahami listening comprehenson saya 
R : Apakah speaker aksen ini menurut mu sangat dibutuhkan dalam  
   listening? 
D : Dimana dulu nih kak, dalam konteks kita sebagai native speaker atau  
   foreign speaker? 
R : Sebagai pendengar 
D : Oh sebagai pendengar...penting sih kak, karena kan aksen itu merupakan  
identitas seorang speaker. Dia speaking British, ya dia orang British, kalo 
dia speaking dengan aksen Amerika dia orang Amerika, kalo dia 
speaking aksennya Malaysia berarti dia tinggalnya di Malaysia. Jadi lebih 
mudah sih mengkontak-kontakkannya. Kalo menurut saya begitu kak. 
R : Kalo menurut Diah aksen itu berarti sangat penting ya 
D : Iya kak 
R : Terus berdasarkan pengalaman Diah, seberapa pentingkah aksen yang  
   digunakan speaker dalam listening comprehension? 





mereka, kita bisa mengidentitikasi aksen dia juga lewat cara dia speaking, 
aksen apa.  
R : Kalau untuk segi pemahan gitu, seberapa penting sih aksen itu sama  
   kamu? 
D : Sangat penting kak. Karena aksen membantu saya memahami apa yang  
sedang dibicarakan  gitu, dengan pelafalan yang jelas, dengan intonasi 
yang tepat, aksen yang dipilihnya aksen apa, sangat membantu sekali 
dalam listening comprehension saya kak. 
R : Berdasarkan pengalaman Diah selama belajar listening, aksen mana yang  
membuat Diah lebih tertarik ataupun lebih disukai saat Diah 
mendengarkannya? 
D : Gimana ya kak, saya kadang suka berubah-ubah. Kadang saya ingin  
memperdalam aksen Amerika, kadang saya juga ingin belajar British. 
Kadang juga sering mendengarkan tutorial youtube, kadang suka 
tercampur juga aksennya mana yang British, mana yang Amerika. Jadi 
kedua aksen itu sangat menarik untuk dipelajari menurut saya. 
R : Oke,, bagaimana tanggapan kamu saat mendengar speaker yang  
   menggunakan aksen British? 
D : Saat saya mendengar yang British itu pertama yang ada dipikiran saya  
wah orang ini keren. Jadi kalau aksen ini harus lebih pay attention ke dia 
karena saya harus memahami dengan ekstra apa yang dituturkannya 
begitu kak 
R : Kalau  untuk yang aksen Amerika bagaimana? 
D : Sama saja kak. Karena kan kak yang namanya native speaker pasti kan   
mereka bicaranya lebih fluent daripada yang foreign. Iya sama saja sih 
saya juga membutuhkan perhatian yang lebih dalam mendengarkannya 
kak. 
R : Oke... Kakak rasa interview kita hari ini sudah bisa ya, sudah selesai.  





D : Iya kak, sama-sama 
R : jadi kalau misalnya nanti ada info yang masih kurang, kakak boleh  
   hubungi Diah lagi kan? 
D : Iyaa boleh kak 
R : Okee makasih banyak ya Diah 
D : Iyaa sama-sama kak 
R  : Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 


























R : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
F : Wa‟alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh 
R : Good afternoon Tia 
F : Good afternoon sister 
R : Okee pertama sekali kakak ucapkan terimakasih sama Tia karena sudah  
   bersedia menjadi participant dalam peneltiian kakak. Thank you so much. 
R : Perkenalkan, nama kakak Masitoh. Bisa dipanggil kak Itoh. Jadi Kakak  
mahasiwa Pendidikan Bahasa Inggris semster 8. Dulu kakak di kelas E. 
Jadi interview kita hari ini menggunakan bahasa Indonesia supaya 
nantinya Fathia lebih mudah atau lebih bebas mengekspresikan dan juga 
menjawab pertanyaan yang akan kakak tanyakan nanti. Untuk memulai 
interview kita hari ini, silahkan Fathia perkenalkan diri terlebih dahulu 
ya. Silahkan. 
F : Bismillah, perkenalkan mana saya Fathia Zuhratunnisa, biasa dipanggil  
   Tia, saya dari kelas 4A English Education Department 
R : Okay, Semester 3 lalu kan Tia sudah belajar dan mengikuti kelas  
Critical Listening. Tentunya Tia sudah sering mendengar audio 
berbahasa Inggris baik dia narasi, dialog, film dan sebagainya. Nah 
dalam audio tersebut, salah satu yang memegang peranan penting adalah 
speaker. Speaker ini biasanya menggunakan aksen. Dalam bahasa Inggris 
ada berbagai jenis aksen, seperti British, Amerika, India, Australia dan 
lain-lain. Kita fokus untuk dua aksen saja, yaitu aksen British dan 
Amerika. Di antara aksen British dan Amerika, aksen mana yang 
menurut Tia itu paling jelas saat didengarkan? 





Kalau Tia jarang juga dan ga pernah belajar British. Jadi yang Tia dengar 
hanya American kan, jadi mungkin menurut Tia mudah dimengerti aksen 
Amerika. 
R : Kalo di kelas Critical Listening kemaren, Tia lebih sering dengar  
   speaker yang menggunakan aksen apa? 
F : Kasen Amerika kak. Kalo British jarang dosennya memberitahu begitu. 
R : Lebih sering di share yang American ya? 
F : Iya kak 
R : Oke, kemudian aksen mana yang menurut Tia lebih mudah Tia tangkap  
   saat didengarkan? 
F : American. Dari Tia SMA jarang kan Tia dikasih tahu tentang British,  
palingan terdengar-terdengar aja gitu  ga sampe mendalam sekali. Terus 
pas kuliah juga dosen yang mengajar Critical Listening lebih banyak juga 
mengajarkan tentang American dari British,. Jadi Tia lebih mudah 
nangkap aksen American. 
R : Jadi Tia lebih familiar ke aksen Amerika ya 
F : Iya kak 
R : Selain dari Tia lebih sering mendengar American, apakah ada faktor lain  
   yang membuat Tia lebih mudah nangkapnya? 
F : Tia  pernah juga mendengar yang British, bebrapa kali, lalu Tia  
bandingkan dengan aksen Amerika. Pengucapannya mungkin kak yang 
lebih jelas Amerika dari British. 
R : Oke dari segi pengucapan lebih jelas Amerika ya menurut Tia 
F : Iya kak 
R : Terus  aksen mana yang menurut Tia lebih mudah untuk diidentifikasi? 
F : Aksen Amerika.  





   Amerika? 
F : Karena yang sering Tia dengarkan tu, terus yang dipakai dosen dan saat  
kita bicara kan kak pake Bahasa Inggris itu menggunakan aksen 
Amerika. Jadi beda juga dengan aksen British bicaranya, penjelas-
penjelasannya. Jadi Tia bisa tentukan ini British, ini Amerika. 
R : Kemudian, ketika Tia mendengar audio ataupun recorded communication 
apakah Tia bisa mengerti informasi yang disampaikan si speaker, baik 
dia menggunakan British dan Amerika? 
F : Kalo Tia dengarkan dengan aksen Amerika, Tia bisa cepat  
memahaminya kak, tapi kalau British mungkin harus diulang beberapa   
kali baru bisa dimengerti. 
R : Apakah aksen ini mempermudah Tia dalam memahami informasi yang  
   disampaikan speaker? 
F : Aksen Amerika atau British kak? 
R : Keduanya  
F : Kalau Amerika karena Tia sudah paham bagaimana bunyinya bagaimana  
pengucapannya dan Tia lebih cepat memahami Amerika, tapi kalo British 
kurang kak 
R : Bagaimana perbedaan tingkat pemahaman kamu saat mendengarkan  
   speaker yang menggunakan aksen British dan Amerika? 
F : Kalo American cepat dia kak. Tia dengarin, Tia banyak belajar tentang  
aksen Amerika, tapi kalo British kurang dapat Tia pahami karena jarang 
mengetahuinya, jarang mendengarkannya. Dari sekolah sampe kuliah 
juga Tia jarang Tia ketahui dan kurang paham. 
R : Okee, berdasarkan pengalaman Tia bagaimana pengaruh aksen dari  
   speaker terhadap listening comprehension Tia? 





Tia dengarkan, tidak perlu pengulangan. Jadi langsung apa pertanyaan 
yang dituju atau seperti apa, tapi kalo British Tia kurang paham, harus 
beberapa kali. Kalaupun bisa diulang, itukan ada yang bisa diulang ada 
yang tidak kak. Kalau bisa, bisalah Tia pahami lagi dua atau tiga kali, 
tapi kalau tidak bias, Tia kan yang rugi, begitu. 
R  : Okee, sejauh ini apakah menurut Tia speaker aksen itu dibutuhkan dalam  
   listening? 
F  : Kalau menurut Tia, karena Tia pahamanya hanya satu aksen kak,  
hanya aksen Amerika. Jadi menurut Tia dibutuhkan. Kalau dua-duanya 
itu kurang   
R  : Sejauh ini, apakah dengan memahami listening Tia merasa terbantu  
   dalam  listening comprehenson Tia? 
F  : Terbantu kak, kalau misalnya aksennya itu Amerika. Tapi kalau British  
   karena Tia kurang memahaminya jadi Tia tidak tahu kak 
R  : Berarti kembali lagi ke jenis aksennya ya 
F  : Iya kak 
R  : Seberapa pentingkah aksen yang digunakan speaker dalam listening  
   comprehension Tia? 
F  : Penting kak menurut Tia, karena Tia hanya paham satu kan kak, aksen 
Amerika. Kalo orang lain kan tidak tahu apakah memahami dua-duanya. 
Jadi sangat penting untuk Tia kalau yang digunakannya aksen Amerika. 
R  : Kakak dengar daritadi aksen yang tia sebutkan adalah Amerika, jadi   
   apakah aksen yang paling Tia sukai itu American? 
F  : Kalau yang disukai karena yang sering Tia dengarkan itu Amerika kan  
kak, Tia lebih suka British sebenarnya. Tapi karena Tia kurang paham, 
jadi tidak terlalu Tia perhatikan, kalau yang lebih paham aksen Amerika  





Tia lebih suka British, padahal Tia bilang British itu lebih susah untuk 
dipahami? 
F  : Iya karena terdengarnya kan sekali-kali, ooh ini British nih. Kalau  
Amerika kan sudah sering Tia dengarkan, saat pelajaran atau saat 
listening sendiri kan lebih banyak itu. Tapi pernah diajakan selintas pada 
Tia tentang British jadi ingin tahu juga. Tia karena kurang paham jadi 
hanya suka saja kak. 
R  : Okee begitu yaa. Jadi kakak rasa interviewnya sudah bisa ya. Sudah  
selesai. Tidak lama kan, Cuma sebentar saja. Thank you so much ya Tia 
atas partisipasinya dan sudah meluangkan waktunya. Kalau nanti masih 
ada informasi yang kurang, kakak hubungi Tia lagi yaa. 
F  : Iyaa boleh kak 
R  : Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
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